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Negotiations wiLL start in BrusseLs on 24 JuLy to.nenew the Lome Convention2
1976 (1) and expires on 1 wtarch..1980- The
cont r a ct 'i ng
parties shaLL enter into negotiations in orden to examine what provisions shaLL
subsequentLy  govern relations between the Community  and its  Mamber States and the
ACP States."
with this in mind the Commission sent the CounciL a memorandum (COM(78)47 finaL)
on 16 February 1978 giv'i ng'i ts viewsrfor an initiaL number of issues, on an
opening position for the Comrnunity (see P-18 -  February 1978). An additionaL
memorandum  dealing with the fishing sector was sent to the CounciL on 5 JuLy.
After a discussion of the guideLines on 6 June/ the Ministers fon Foreign
Affairs adopted the first  directives on ?7 June under which the Commiss'ion
wiLL conduct the negotiations in the name of the Community-
The aim of this information note is not to anticipate the negotiations nor
to deaL with the perspectives  which the new Convention couLd open in coopera-
tion between the Community  and its  53 ACP partners, but to recalL the facts.
It  aims to give a brief outLine of the main aspects of the exist'ing Convention,
and without giving a compLete breakdown, provide a finst estimate of the resuLts
obtained so far.
(1) The negotiations began in JuLy 1973 and ended, after eighteen months
of work on 1 February 1975. The Convention was s'igned in Lome on
28 February 1976, and the trade prov'i sions entered  'i nto force on
1 Jufy 1975, But it  was not untiL alL the ratification  procedures
had been completed that aLI the aspects of the Convention couLd come
into force on 1 Aori L 1976.
From 46 to 53 :  seven new pantners
Four overseas countries and territories joined the originaL 46 members of the
Lome Convention  when they achieved independence: the Comoros, Ojibouti, the
SeycheLLes  and Suninam. A fifth/  the SoLomon IsLands, wh'ich became independent
this month, wi L I aLso short Ly accede to the Convention.
In add'ition acts of accession were signed by three new countnies on 28 March 1977=
Cape Verde, Sao Tome and Principe, and Papua-New Guinea.T
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/THE CHARACTERISTICS  OF THE LOME CONVENTION/
In the memorandum to the CounciL in February 1978, the Commission recaLLed the
highLy orig'inal features of Lomd poIicy as fotlows :
i'a. ALL the instruments of cooperation are defined and interLinked in the
Convention : financiaL cooperation with a Larq grant eLementl very far-
reaching technical cooperation (taking in even such areas as trade pro-
motion and industriaL cooperation); free access on preferentiaL terms to
the Iargest market in the wortd, without any reciprocaI obLigation;
structured institutionaL coooeration.
Our approach Leaves it  up to our partners to take the essential decisions
concenning the priorities to be adopted in the use of the various instru-
ments. The Community thus shows cLearLy that it  is for the deveLoping
countries to decide freely for themseIves what their deveLopment  modeLs
shouLd be;'it  pLedges respect for the cultural identity of each of its
partners.
The very wide range of means that can be used for cooperation aLso makes it
poss.ibLe to adapt to except'ional and dramatic circumstances and, on occasion,
the Community  has not hesitated to'interpret the Convention very broadty to
meet urqent ACP needs.
In the negotiations  which Led to the signing of the Lom6 Convention,
the Community, Like the ACP Gnoup, expressed its  views through a sing[e
negotiator.  A singLe text governs our reLations.Our partnersr develop-
ment LeveLs, economic models and behaviour in aLL kinds of spheres differ,
but they negotiated with the Community as'a united body.
AccordingLy, the Community is soLemnty committed not to interfere in
internal affairs and to remain neutraI in any disputes between its
partners. It  heLps to strengthen the cohesion of the impressive gnoup
with which it  is deaLing and itenabtes a constructive diaLogue to take
ptace between equaL protagonists, with no referencc to paLJticat options
and economic systems being possibLe.
Certain provisions of the Convention stress the Communityrs  nesoLve to
promote regionaL cooperation and even regionaL integrat'ion,  such as the
ruLes on cumuLative orig'i n, and espec'i aLLy the measures for the financing
of regionaL projects invoLving several neighbouring countries.
The Lom6 Convention is an internationaL  treaty. As such, it  constitutes
a binding commitment for a[|' parties and nepnesents the resutt of free
negotiations between partners made equaL by the inter-regionaL approach.
This demonstrates that it  is poss'ible,'in reLations between industriaLized
and developing countries, to evolve a de jure system based on a contract
freeLy negotiated by aL t parties.
The resuIting security is essentiat for ptanning and implementing the
deveLopment of each of our pantners; it  is of fundamentaL importance
for the establishment of a new economic order.
In the preambLe of the Lom6 Convention,  the parties affirm that
they are resoLved "to estabLish a net"r modeL for reLations between
deveIoped  and developing States/ compatibLe with the aspirations of





- Ju[y 1973 :  -  opening of EEC-ACP negotiations
-  1 February 1975 :  -  end of the negotiations
- 28 February 1975 :  -  signing of the Lome Convention
-  1 Juty 1975 z  - entry'into force as planned of the trade
Provi'sions
-  1 Aprit 1976:  - entry into force of the Convention as a whole
- May 1976 =  - first  financ'ing decisions under the 4th EDF
-  1-3 June 1976:  -  constituent session of the EEC-ACP ConsuLtative
- E JuLy 1e76 :  I:::',::i:'::'::H;:".  under Stabex
-  14/15 JuLy 1976:  - first  EEC-ACP  CounciL of Ministers in Brussels
-  Juty-September  1976 =  - the Comoros, the Seychelles and Surinam become
rnembers of the Convention
- 20 0ctober 1976:  -  meeting of the chairmen of the EEC-ACP CounciL
in BrusseLs
- 20 December 1976:  - first  meeting of the IndustriaL Cooperation
committee  and the setting up of the Centne
for IndustriaL DeveLopment
- 29 March 1977 z  -  signing of acts of accession to the Convention
by Cape Verde, Sao Tome and Principe, and
Papua-New Guinea
-  13 -  14 ApriL 1977 :  -  second session of the EEC-ACP CounciL of Ministers
in Fij i
- 8 -  10 ApriL 1977 :  -  second meeting of the  Consultative Assembly in
Luxembourg
-  February 1978 z  - the accession of Djibouti
-  13 -  14 March 1978 z  - third EEC-ACP Council of Ministers in Brussels
- 24 JuLy 1978 z  - opening of the negotiations to renel'r the Convention
-  1 March 1980 :  - the Convention expires-5-
/THE INSTITUTIONAL STRUCTURE  : A FRAMEt,loRK FOR DIALOGUE/
The Conventionrs institutionaL arrangements are of fundamentaL importance. They
represent, in fact, one of the major principLes of Lomd poLicy - the cooperation
through diaLogue of equaL pantners. Constant and varied institutional  contact
between the partners to the Convention has meant in practice that cooperation
has been vita[,  flexib[e and in tune with the reslities and preoccupations  of
aLL concerned. It  hasrin short, pnovided the framework for wonking together.
This framework has at its  head the EEC-ACP CounciL of Ministers which meets at
[eastonceayearandisthesuprembody.Between
its  meet'ings the Committee of Ambagsadqte superv'ises cooperation with the heLp
ofmanyspecitheLomdConventionwassignedthe
EEC-ACP  CounciL has met thnee times, in BrusseLs on 14 and 15 July 1976rin F'iji
on 13 and 14 Apri L 1977 and again in BrusseLs on 13 and 14 March 1978.
During these meetings the various aspects of the Convention came under review.
Various decisions were taken to comptete the range of cooperation, such as the
setting up of the Centre for Industria[ Devetopment in 1976, or to cLarify the
meaning of certain points in the Convention; in order to improve it,  such as
the decisions taken 1n 1977 on the tist  of products eLigible for Stabex payments.
The LiveLiness of the debates and the very concrete nature of the probLems raised,
especiaLty in the fietd of trade cooperat'ion,  showed that there was nothing academit
about the CounciL meetings. They were concerned with real diaLogue, often difficuLt,
but aIways directed towards seeking mutuaLIy sat'isfactory soLutions.
It  shou[d aLso be stressed that the soLidarity and unity of the ACP group,
which was cemented duning the actuaL negotiations remained very much aLive in
this dialogue. fhe group faced the Community as a whole with whatever issue or
request was raised by one or several of its  members.
Side by side with the 1'executive" is the consultative framework of the Convention
which has enabted political  forces in the various countries to become invo[ved
jn EEC-ACP cooperation. The ConsuItative  AssembIy,, which brings together  100
deLegatesfromtheACPcountffiftheEuropeanPartiament
t.ras the first  Lomd institution to meet, in Luxembourg from 1 to 3 June 1976'
a second session being heLd from 6-10 June 1977. A Joint Committee with a
sma[Lermembershipmeetsbetweenthesesessionsano_FF5ffitra[tothe
AssembLyrs work. These meetings aLLow the poLiticians to pLay a part in various
aspects of EEC-ACP cooperation, but aIso a[low the part'icipants to express their
opinions on issues where there is a common concern. The obvious examp[e here is
the resoLution  adopted by the Joint Committee at Maseru in November  1977 on
the poLiticaI situation in southern Afnica.
It  was aLso during the Assembly meeting in  1977 that a very important fringe
meeting of sociaL and economic forces in the ACP and EEC countnies was heLd.
The ways in which such gatherings could be strengthened  remain to be discussed,
but the Commission aLong with the Economic and SociaL Committee of the Community
attachesgreat  importance to the idea.
ALthough not as such forming part of the Conventionts  institutionaI framework,
the role of the Commissionrs deLegations  in the ACP countries shouLd aLso be
mentioned. Some 40 deIegations of between two and ten peopLe maintain permanent
contact with the ACP governments, providing day to day cooperation in a way
that cannot be matched  eLsewhere.-6-
/TRADE CO0PERATI0N  : 0PENING A LARGE IVIARKET T0 ACP PRODUCTS/
The trade system : fnee access to the Communit market for 99.? % of i orts
cominq from ACP countnies, #
The trade arrangements of the Convention,  which have been in force since 1 JuLy 1975,
aLlow aLmost alL ACP products to enter the Commun'ity market free of customs duties on
simiIar taxes, and without any restrict'ions on quantity.
This princ'ipLe  couLd not be appLied to certain products which directLy or indirectLy
invoLved the Common AgricuLturaL PoLicy. But these products, represent'ing  Less than
1 % ot'imponts coming fnom ACP countries, did howeven benefit from preferentiaL treat-
ment, companed to'imports from third countries in the form of neduced customs duties
or levies.
In addition the Communtiy  has significantLy softened the ruLes of origin appL'ied
to ACP countries by agreeing to consider them as one and the same customs area,
and by decIaring itseLf ready to examine requests for temporary derogations, justified
by the needs of industriaL deveLopment in the ACP states.
Non-reciprocal trade obligations.
As fon the trade arrangements for EEC exports to ACP countnies, the onLy obligation
on the part of the ACP group is the grant'ing of most favoured nation status to the
EEC (with possible exceptions for other deveLop'ing countries) and non-discrimination
between  EEC member countries. In the majority of cases the ACP countnies appLy a
non-preferentiaL reg'ime to the EEC countries, either because such a system existed
beforehand, or because the previous preferent'iaL arrangements  applied to the Communjly
of the Six or to the United Kingdom have been dropped.
ciaL arn ments to maintain the f[ow of tnaditional trade-
SpeciaL provision was made for certain products with a particuIar importance for
the economies of certain ACP countries, or where the Community or some of its
members  had been the traditionaI  market for such goods. This was part'icuLarly
the case w'ith sugar (see beLow) but aLso for bananas, 4  and beef-
In the case of beef, which for Botswana especiaLty was a vital  product, the
Community went beyond what was demanded by a strict  appLicat'ion of tte Convention.
Desp'ite its  own safeguard'measures  in the beef sector, the EEC has authorized the
impont of beef from four ACP producers in quantities correspond'ing  to the traditionaL
LeveL of trade, and aLso withheld the Levy on imports, repLacing it  by an export Levy
to the benefit of the exporting country (1). This second prov'ision was maintained
after the Lifting of the safeguard  c tause.
The momentum of trade
A study of the two years of appLication of the trade provis'ions, 1976 and 1977'
when a decLine occurqd is centainLy not sufficient to make a proper evaluation
of the impact of the tnade provisions.  When deaLing with a group of countries
as diverse as the ACP cane has to be taken with gLobaL or average figures.
The Communitv is the main market fon the ACP
0n average 50 % of ACP exports go to the Commun'ity, however this average conceaLs
impontant variat'ions.  Eighteen countries exceed this LeveL with over 60 %, some even
reaching 90 % (Togo). On the other hand the LeveL of exponts to the EEC for the
majoriti of the Ciribbean countries is  Less than 20 %, while the Pacific countries
reach tevels of between 40 and 507..
(1) This reoresented for the
varied between 11 and 14
ma'i n exporter a sum whi ch
mitfion  EUA a yea?.I
1976-77 :-jlommunity imports from the ACP countries inc.rease faster when compared
to thos!_f  nom lbr  .
After a net faLl in  1975, a year of generaL trade recession, Commun'i ty  imports from
ACP countries nose by 20% in  1976 and by 19Z in 1977, naking a totaL of 43% for
the two years as aga'i nst 37% for the developing countries as a whoLe. The d'i ver-
gence between the ACP and aLL the deveLoping  countries was particuLarLy marked in
1977 (19% against 82) especia[[y since it  couLd not be put down to an increase in
petroleum imports fnom Nigeria. This average is  again exceeded by a number of
countries : 21 of them reg'istered  increases of over ?5%. No doubt this growth
has, in part, been the resuLt of the increase in vaLue of certain commodities
such as coffee and cocoa, but it  aLso shows that the feans of some ACP countries
that their trade position wouId be threatened by the erosion of their preferences,
have not, so far,  been confjrmed by the facts.
mi I Lion EUA
EVOLUTION OF EEC.ACP TRADE 197s 197 4 1975 1976 1977
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50,879  61 ,781(1)
23,498
91841  12,460
+ 227.  + 27%
274
EEC-ACP trade baLance -1 ,727 -4,426 -  618 -  634
(1) Not 'incLuding Cuba. Source : Stati sti caL offi ce of the EEC
primary products made up the major part of CommuryLty  imports from lhe ACP countriesr
sone 95% ln  1976 divided as foLtows :
-  food z 34% as against 25% in  1974, the ACP share of Community imports rising from
10 to  147,.
-  energy products :33% against 40% in  1974. The ACP suppty 7% of  Cannunity imports-
-  raw materials z 28% agalnst 30% in  1974. The ACP remain the Communityrs pnincipaL
suppiffing  the developing countries (14.52 of Community imports) even though
their  share has shown a tendance to dip.
-  manufactured  goods on the other hand on[y nepresent 4% of Community  purchases
ffi.However,th.isfigureissignificantLyhighenforsomecountries
reach'ing  22% in the case of the  Caribbean.
The_growing jmportance of ACP markets for  Community  exports
There has been a noticebLe growth since 1975 1n the share of EEC exports going to
the ACp countnies. It iose from 5.3%, to 7% in 1976 and reached 7.6% in 1977. The
growth was 27% in  1977 aga'inst ?1% lor the developing countries as a whoLe and 16%
for the total  extra-EEg exports. For the tr"lo years 1976 and 1977 the growth in Community
saLes passed the 60% figure in 17 ACP countries, and for the countries of West Africa
as a who[e rose on avenage by 70%.-8-
The table betow shows how Community  exports to the ACP since 1975 have risen more
rapidLy than those to other industriaLized  countries or to the eastern countries,
It  is  aLso the case that sates to the ACP countries which represented  onLy 35% of
sales to the United States in 1972, represented over 60 i( in  1977.
85%ofEECsa|estotheAcPcountriesanemanufactured@
In 1976 the ACP countries took 197! of  EEC manufactured goods so[d to deveLop'ing
countries,  and represent at present a market as important as that of Latin America.
The EEC remains the ACP countniesr main su potier
petroLeum  exporting, deveLoping  countries,
The importance  of trade promotion
Free access to the Community  market is not enough to ensure a rise in ACP exports,
which to a targe degree depends on trade promotion. The Convention offers in this
fieLd a whoLe range of poss'ibitities and the Commission has constantty encouraged
the ACP countries to use them. Some ACP countries have reserved a part of the finance
avaitabLe under the EDF for. trade promotion as in the case of Cameroun, Congo, Ivot'y
Coast, Jamaica, Keny_a, Sudan, Togo and Tonga. However, a good numben of ACP countries
have not been sufficientLy aware of the vatue of such activities  and have taken no
initi atives in the area.
Neverthe[ess  between now and the end of the year it  is  estimated that 9 miILion  EUA
witl. be spent on trade promotion of various types :  hetp for foreign trade bodies,
marketing seminars, participation in internationaI  tnade fairs  (ln  1977 thene were
204 part'ic'ipations by ACP countries jn 28 fairs);  carry'ing out market surveys,  trade
i nf ormat'i on, et c .
with 41% of saLes in 1976 against
aLmost 25% tor other, mainLy
ANNUAL RATE OF GRObITH  OF EEC EXPORTS TO THIRD COUNTRIES
MILLION  EUA 1972 1973 197 4 1975 1976 1977
GROUP 1














































































Source : Eunostat 1978, Eurostat  1958-1976,  Monthty ButIetin of foreign trade, spec'i aI
number-9:
/THE SPECIAL  PROVISIONS FOR SUGAR: AUASI INDEXATION OF THE GUARANTEED PRICE/
The sugar protocoI annexed to the Lome Convention (1) incLudes a rec'iprocaL
agneement  on the punchase and suppLy of fixed quantities of ACP sugar together
with a quasj-'indexation of the guaranteed price paid to ACP producers against
the guaranteed price paid to Community producers.
The quantity set by the protocoL is  1/400,000 tonnes of nat.r sugar (about
1t225t000 tonnes of white sugar) which represented in 1975 about 66% of
ACP sugar exports. (this  average figure is  considerably exceeded by Maurit'ius,
the main producer,  whene the quota represents over 802 of exports.)
-  It  is essentiat that the significance of this guarantee be considered within
the context of Lomt! poticy and more generaLLy within the poLicy foLLowed  by
the Communty with the deveLoping worLd as a whoLe. t^lith Stabex; the sugar
pnotocoL represents an originaL response to the problems of deveLoping
countries whose economies are particuLanIy dependant on income from agri-
cuLturaL  raw materiaLs produced mainLy for export.
The Community's  poLicy on sugar is  even more significant  when it  is  remembered
that the EEC is  itself  normaLLy an exporter of sugar. In the 1975/76 and
1976/77 growing seasons the exportab[e surp[us was between 1.6 and 1.7
t'"!!tf "',o*?,?'.ggrpp6o0.tgEf,Lig.gtu8til"r?lr"h?tt,lR  Tl,\ll8n"lBfinE';,.5?5rlf?.l{rl!i'i:
-  Ihe stabitizing role of the guaranteed  price  mllLlon tonnes.
UnaF-TEe protocot, nCp sugar is sold on the Community  market at a price
negotiated freeLy between seILers and buyers. If  certain quantjties do not
find a buyer at a price equa[ to, or above the guaranteed  p1ice, the ACP
countries have the right to offer it,  and the EEC is  committed to buy it'
at the guaranteed  price, as long as the quantities invoLved are stiLL wjthin
the agreed timits.
The protcoI  stipuLates that this price ('standard quaLity sugar deLivered,
unpacked (c.i.f.)  at European ports of the Commun'ity)  shaLL be negotiated
annua[[y within the price range obtaining in the Commun'ity.
(1) This pnotocoL,  unLike the Convention itseLf,  was concluded for an inde-
terminate period aLthough a cLause does aLLow either side to denounce the
protocoL after the Convention  has expined, subject to two years'notice.-  tu -
THE SUGAR PROTOCOL :  SHARE OF THE GUARANTEED OUANTITIES  AMONG ACP STATES
Qu otas tor 1977 /78()
under the protocoL




































































(1)metri c tons, wh'i te sugar
(2) speciaL deLivery periods
(3) metric tons, rab/ sugar
up to 31 12.1977
THE SUGAR PROTOCOL :  GUARANTEED AND I^JORLD  PRICES (raw sugan -  EUA/100  kqs )
Average worLd prices






















In pnoviding both a guaranteed market and price for the major part of ACP sugar
exports, the Community  has given protection against the wiLd fIuctuations  in
wor[d prices. The stabiLizing effect of this  can be seen by comparing the
guaranteed and wonLd price. Atthough during the first  negotiations the
guaranteed price was fixed at a Ievet beIow the worId price operat'ing at
the time (it  had reached record LeveLs because of a temporary shortage),
the situation has since been totaLLy reversed.  The guaranteed  price fixed
for the Iast seasonr 1978-79, 'is on average 127% higher than current wortd prices.
There is no doubt that without this guarantee the economies  of
several  ACP countries wouLd have been threatened by'insoLvency.
one examp[e : Mauritius : the difference between the guaranteed  price for the
1977:7{season  and the avenage b/or'[d price (JuLy to December 1977) represented
for Mauritius, taking  into account the quota, about 68 miLLion EUA. Thjs is
equivafent to 10% of its  GNP,277" of its  totaL export earnings/ or the cost
of one year's imports of equipment and manufactured  goods from the EEC.
/STABILIZING  EXPORT EARNINGS : AN INDISPENSIBLE SAFEGUsEIz-ISPEIIALLI/
/FOR THE POOREST  COUNTRIES./
Stabex is the first  agreement between industriaLized  and deveLoping  countries
which aims to protect the tatterrs commodity export earn'ings from the fluctuations
caused by market condjtions, or d'isruption of production.
@
The Ljst of pnoducts was determined on th/o generaL critenia  :
-  on the importance of the product for the LeveL of empLoyment in the exponting
country, on the deterioratjon  in the tenms of trade between the Community  and
the ACP country concerned, and on the Ievet of economic deveLopment.
-  on the traditionaLLy  unstabLe natune of earnings coming from products affected
by price fIuctuations and production variations.
The list  contained tweLve products at the outset (groundnuts, cocoa, coffee, coprah,
cotton, paIm and patm products, hides and skins, wood products, bananas/ tea, ralJ
s'isaL, iron ore) and certain by-products. Six new products t"lere added by the EEC-ACP
CounciL 'in Aprit 1977, namely vaniLLa, cIoves, pyrethnum, l'rooL, mohair, gum arabic
and i Lang-i Lang.
Stabex in brief
-  Appropriation = 375 niLIion EUA for the duration of the Convention, d'ivided into
ffiannuaTTnstatments of 75 miLLion  EUA each with autornatic  carry-oven of the
baIance to the folLow'ing year. The annuaI authorized  amount can be jncreased in
certain ci rcumstances.
-  Dependencg threshotd :  For any one of the products to be taken jnto consjderation
ffintedat[east7.5%oftotaLexportstoaLLdestinationsin
the preceding yean. This percentage is  reduced to 5% for sisal and 2.5% Ior the
Least devetoped,  LandLocked and isLand ACP countnies-
-  Triqger or fLuctuation thresho[d: In order to be  eLigib[e for a transfer' actuaL
unity of a given pnoduct must be [ess than the
average of the conrespond'ing earnings over the four preceding  years by at  Least
7.5% in normat cases or at least 2.5% :n the case of the Least deveLoped,  Land-
Locked or i s Land count ni es.
-  Nature of the transfers : In generaL they ane'interest-fnee Loans whjch are repaid
by the rec'ipient countrjes when certain conditions have been fuLfiLLed neLating to
increased export earnings. In the case of the 24 poorest countnies, howeven, the
transfers are in the form of grants.- 't2 -
-cUMULATTVE BREAKDoh'N 0F STABEX BY PR0DUCT 1975-76

























































































TOTAL 72r786 361287 109,073 1 00-00
-L-oss through market
.'  conditions
-Loss thro-u_gh.  IocaL















roinr- 72r786 1 00,0 361287 IUU-U 109,073 1 00,00
ResuLts for 1975 and 1976
-Stabex was first  appLied in 1975 and the first  transfers were signed in JuLy 1976,
bareLy three months after the convention  entered into force. The tnansfers totalted 73 mitIion EUA invoLving 18 countries and 9 products.
-For 1976,36 miLLion EUA was paid to 12 countries, covering 16 products. These first two years of activity  show weIt how the stabex scheme prov'ides secunity in the form of what might be ca[[ed "insurance against bad years". A year may be bad because the market js unfavourab[e, the product is  se[l'ing poorLy and the price is  marked down -  6.7% of the transfers in 1975 and 207. in 1976 were because of this.  or there may be bad harvests and a falL in  productjon -  32% of the tnansfers in  1975 and g0% in
1976 uere for. [osses of this type.
-It  is  aIso the case that the transfers do not benefit onLy the reLativeIy deveIoped
ACP countries which have exportabLe nesources of some significance. sone ST% of the transfers in 1975 went, in the form of grants, to the Least developed countries, This pencentage reached 75% in 1976 and wiil. no doubt be higher for 1977.
-It  is  ctean too that the security of income brought by stabex is particuLarLy important for the countrjes wjth fragiIe economies  where ciimatic condit.ions reguLarly affect the harvest and theneby the income of the ruraI popuIation.This is certaiity  the case in the Sahet reg'ion, and in the Pacific where there are periodicaL[y devastating cycLones.-13-
-It  is  somewhat premature to assess the effect of Stabex on the development of
iiCP countries, but it  is possibLe now to give some examp[es of the'i mmdiate
impact of the transfers :
.  when a tnansfer for a particuLar  product is  compared with export earnings
from aLL sa[es of that product, the percentage neached 63% for Burundi cotton
in  1975 and 407. fon Tongan coprah in  1976. In many other cases it  is over 30%.
-  A comparison can aLso be made between the transfers and the amount of aLl export
earn'ings jn one year, and the percentage is far from negIigibLe for many ACP




Fij i  13%
Benin  14%
Uganda  16%
Tanzani a  17%
Samoa  29%
Guinea-Bi ssau 100%
-  one can aLso compare the transfers received and the trade deficit'in  any given year.
This amounted to about 5O% tor Benin in  1975, Burundi in  1975, Ethiopia in 1975 and
Tonga in  1976. In some cases the transfer was actuaLLy Larger than the deficit
(Niqer and Tan'zania in 1976).
lne'l rt an ce f  the ramm'tn : the ACP countnies determine the iorit i es.
-  Even before the entry into force of the Conventjon, the preparatoy work for technical
and financiaL cooperation had for the most part been compLeted. Thjs aLLowed the
"programming" of  Community  aid to be rapidLy canried out-
-  Since then the programming  for each country has been compLeted and what is  known
as an ".indicat'i vgpgggry]  dnawn up, based in each case on nationat priorities'
anoLiffierminedfinanciaLLjmit,theprojectswhjchtheEDF
m'ight finance.(1)
-  programm.ing  did not commit ail. the financiaL resources avaiLabLe,  some being re-
served for exceptionaL aid, regionaL projects and Stabex -  the EDF reserving  825
miLL.ion EUA for the Latten. Thi spread of the resources favoured the Least deve-
Looed countries who were aLLocated 63%, aLthough they account for onLy 43% of the
p#ulffifThe  ACP countries. These countries aLso benefit fnom more favourabLe
aid conditions,86% in the form of gnants against 58% for the remaining ACP countries-
al projects are put forward by the ACP
countnies, and are then the subject of financing proposaLs drawn up jointLy with
the Commission's services. These are then submitted to the EDF committee, which
blings together, under the chairmanship of the Commission, representatives  of the
EEC member states. After a favourable  recommendation of the committee, taken by
quaIjfied majority, the actuaL decision is taken by the Comm'ission. If  there is  no
favourab[e decision by the EDF committee, ttr-e ACP country invoLved can ask to be
heard by the committei, aLthough untiL now$?lch request has ever been made. The
Commission can aIso ca[[ on the EEC CounciL of Ministers for a finaL decision-
In fact reaLLy aLL the proposaIs so far have received favourabLe decisions by
the commjttee, over 9O% of them unanimousLy.
A 19 mi L Lion_EUA advance f or SeneSaL
In JuLy 1978 the Commissjon decided for the first  time to pay an advance  on
basis of estimated losses of export earnings for the current year. A payment
19 miLLion EUA, the Largest so fan, lvas agreed for  SenegaL fon the groundnut
(1977-7U which has proved to be catastrophic. t^,ith this tnansfer  SenegaL  w'i




LL be-  Programming, the main
Community aid within
-14-
object of which was to alLow the ACP countries to incorporate
their overalL deveLopment pLans, also rnade it  easier to coordi-
such with the bilateraL aid of EEC member countries. nate Community aid as
Because the pnogramming exercise h/as rapidly carried out, it  was possible, onLy
a few weeks after the Conventjon came into force, to make the first  financing deci-
sions, and to ensure, during this initiaL period, a sat'isfactory rate of commit-
ment s.
The level of commitments on 7 JuLy 1978(1)
By th'is date the LeveL of commitments  (both EDF and EIB) had reached 41% of the
total funds avaiLabLe, but the.pattern  t,ras not uniform. For the EDF as a whoLe
the [evel was 427., and 45%'if country aid is only taken into account. The position
also varied from country to country, reaching over 60% in a number of cases, but in
some others it  was Less than 20%,
Except'ionaL aid had aLready taken up 50% of the resources availabLe, whiLe commitments












-  spe c'i a t  loans
-  ri sk capi ta L
-  Stabex



















(1) Amount set under the Convention when it  was signed, which has been adjusted
since to take account of seven new members. EDF resources were increased to
3056 miLLion EUA.
at present financed from the Community's budget but through
ions from the EEC member States in the folLowing proport'ions
Denmark 2.40% -  Frbnce 25.95% -  FedenaL Germany 25.95% '
Italy  12% -  Luxembourg 0.20% -  Netherlands  7.95% -  United
ExceptionaL a'id, for which 150 miLLion EUA was set aside, is an indispensible and
fLexible aspect of the Convention. It  enabLes the Community to tackLe probLems
created by naturaL disasters or exceptionaL  situations, and aLso provides an
additionaL  form of security for countries  and popuLations  whose LiveLihood is
threatened by acts of fate-
The 74 miLlion EUA aL[ocated so far has benefitted 23 countriesr 14 of them in the
Least deveLoped category. During the first  year of the Convention 26 miLLion EUA
were aLlocated to the ACP countries in southern Africa and Zaire because of the
senious problems created by the poL'iti caL situation in the area.
(1) t^,ith the Latest
reach 44% of the
financing decisions
avaiLable funds and
on 20 JuLy 1978, commitments  wi L I
46% of EDF funds (Stabex included).
Meet i n situations-  15 -
A second wideLy spread aL Locat'i on, of aLmoste 12 mi I L'ion EUA, was made in  1978
in favour of 7 tJest African countries affected by the drought.
In such circumstances,  exceptionaL ajd is often suppIemented  by Stabex funds and
by emergency food aid financed by the  Community  budget.(1)
StirruLat jng regionaL cooperation
In order to g jve part'i cuIan support to  reg'i onaI and inter-regionaL  cooperat'i on, the
Lom6 Convention  set aside 10% oI the totaL funds avaiLable for projects of this type.
Numerous projects under this  heading have been put to the Commission, and the
Community with ACP approvaL, has agreed an initiaL  programme of 20TmjLLjon EUR.Financ'irg
decisions for these funds wiLL be taken project by project as and when they get under-
way. The expected financing wiLl cover various sectors: transport infrastructure,
where regionaL projects can speed up the process of improving  communications for
certain LandLocked countries; productive projects such as the deveLopment of river
basins; joint  action in the agricuLturaL  sector; industriaL entenprises; teaching
and training, especiaILy strengthening  regional estabLishments,  and so on.
In addition to reg'ionaI projects as such, there are others of generaL nature which
benefit aIL or a group of ACP countnjes, such as trade promotion"
The financing dec'isions unden this pnogramme onLy totaL 88 miLLion EUA or 42% of the
totaL, which is  an indication of the particuLar  probIems  invoLved in projects of this
type. There are diffjcuLties  with coordination and because of the high cost of such
projects it  is necessary to arrange cofinanc'ing.
Under this  heading there are numben of projects that can be mentioned :  CIMAO, the
West African Cement t,rlorks, with 18 miLLion  EUA from Commission directed funds, and
25 miLlion EUA from the EIB; the afLatoxin research programme (3 miLLion EUA); the
improvement  of the main Togo-Upper VoIta-Ni9er road (7 niLLion EUA); and the Rwanda-
Burundi road (11 miLLion EUA); the veterinary medicaL institute  in Dakar (4.5 miLLion
EUA); the reg'ionaL university of Botswana, Lesotho and SwaziLand (3.5 miLLion EUA);
and numenous technicaL and economic feasibiLity studjes on the composition of projects
which might benefit at a later date from Community  financing.
Aid coordination and cofinancing
The Community  and its  member countries are the main source of aid for the ACP countries-
This position,  and the capabiLities  at its  disposaI  because of the presence of deLe-
gations in the ACP countries, aLLqws the Commission to pLay s decisive noLe'in pro-
jects which require financing at a LeveL which onLy internat'ional cooperation can
orovide.
Dur.i ng the L'i fe of the Convent'i on, 'i t  is  estimated that 14% of project aid wiLL go into
cofinlncjngs. The effect of  Community  finance is  aLso sign,ificant' and at present the
muLtipLicaion  effect of EDF funds is  in the onder of sevq fimes, 290 niltion  EUA in
financings having brought together total  nesources of 2100 miLLion EUA. (2)
In addition, the Commjssionrs  prefer1sdpantners ane the EEC member states and the EIB,
raising the Communityrs totaL contribution in cofinancing gLobaLLy to 30% which is
roughly doubte that of the t/ortd Bank or Arab funds. Good coordination.-uithin the
Community  has both strengthened  and improved the efficiency of European  cofinancing.
(1) In the period 1976-78, 38
(normaI aid and emengencY
of  113 mi [ [ ion EUA.
(2) See table in Annex  V
AcP countries benefjtted from djrect food aid programme
aid),  repnesenting  at worLd prices an est'imated vaIueFinaLLy, since 1975, there has been a
Funds (1) and bitateral aid fnom OPEC
states has now reached a LaveL which
This is very encouraging since it  wiL
cooperation.
Breakdown  by sector of EDF projects :
-16-
muLtipLication of coILaboration with Arab
countries. Arab aid commitments  in the ACP
compares weI L with those of the talorLd Bank.
L aLLow an intensification  of trianguLar
priority  to runaL deveLopqent
An anaLysjs of the indicative  programmes shows the priority  given to runaL devetopment
(agricuIture, stock raising, fish farming and rural water projects etc.) to the tune
of 39% of avaiLabLe funds. (Economic infrastructure gets 277., sociaL devetopment  12.67.
and industriaIizat ion 11.9%.)
A breakdown by sector of commitments aIready made does not however reveal the same
propontions, since this atso incLudes reg'ionat projects, where the roLe of agricutturE
is minima, and risk capitaL meant mainty forindustri aLization. In add'ition during
the first  phase of tne Lom6 Convention, financing decisions have been made for
projects whene preparation was most advanced,  and this  does not reftect the baLance
between the sectors which can be expected by the  end of the Convention.
incLudes spending on infrastructure technicaL assistance  and
Most irnportant are training grants, costing 71 miLIion EUA and giving training to
some 3800 students, ma'inLy in the technologjcaI and agricuLturaI fieLds. Two-
thirds of these grant hoLders train  in the ACP countnies themseLves.  Infrastructure
takes 39 mj[[ion EUA and heaLth 24 niL[ion EUA, the emphasis in the latter  bejng
on smaI L runaL heaLth projects.
Water projects aLso concentrate  on the ruraI sector (65% of totaL water project
funds), in particuLar in providing dninking r,rater.
Rurat deveLopment  projects in the indicative programme for the ACP states represent
39% of the totaL,30/. for specificaILy agricuLturaL projects,5% for stockraising
and fish farming and 4% for ruraI water projects.
The 150 spec'ifica[[y agricuIturaL projects are divided as foLLows
Integrated deveLopment  46%
Crop improvement  37%
Hydro-agricuLturaL  projects  14%
Microprojects  3%
-  Economic infrastructure invoLves various projects in transport and teLecommunications,
ffiamountoffundshasgonetoroadsandbridges.226mi|Lion
EUA represent'ing  aImost 90% oi the commitments unden this head'ing.
BREAKDOWN BY SECTOR OF EDF COMMITMENTS  1.4.1976 -  7.7.1978
IndustriaIization and tourism
pupsl CeVeLopment
Economi c inf rastructure
SociaL devetopment
Trade promotion












Such a breakdown of the Communityrs  agricuLturaL aid shows the importance attached
,  by both the ACP countries and the Commission to integrated rural development  aimed
at creating the conditions in which a marked increase in food production (rice,
miLLet, sorghum etc.) can be achieved. This integrated approach  should mean that
these products become cash crops just like industriaL export crops.
The success of these projects reLies on an'integrated approach which aims at  :
-  an increase in yieLd through the use of better growing techniques (seed improvement,
rotation, soil impnovement, m'ineraL fertiLizer) and action to Lower the cost pnice;
- raising the vaLue 61 what is produced to give the producer a higher price. Th'is
invoLves initiaL marJcet'ing, creating a nationaL storage network, process'ing of the
products at the primary and industrial stage by setting up the necessary factories;
- generaLLy'improving  heaLth, and sociaL and economic conditions throughout the ruraL
areas.
The deveLopment of cash crops, which often goes hand in hand with improvements in
food crops, aims at a diversification of production whether for, or to suppLy the
LocaL market. Good exampLes are tea production in Sudan or Zambi?t PaLm oiL in Zaire
and cotton in Guinea-Bissau.
Stockraising and fishing have become more important in deveLopment prognammes because
of the need to raise the protein content of the diet. In aLl, 53 projects of this sort
figure in the indicative programme and 20 are already underway.
In generaL the pnogress of the ruraL development programmes is satisfactory, in
25 iountries, at least, commitments  have passed the 5A% [eve[ and in 13:t  is bet-
ween 90 and 100%.
Mi croprojejts
These h,ere one of the innovations of the Lom6 Convention and are particuLarLy
usefuL for smaLl scaLe deveLopments  in the runaL areas. A gLobaL sum 'is pro-
vided annuaLly to a gnoup of projects put forward by the ACP country. Such
projects must be suggested by the LocaL peopLe themseLves,  who aLso contri-
bute to the financing, usuaILy by providing materials and Labour. Twenty-one
annuaL programmes of this sort have so far been approved at a cost of some
20 miLlion-EUA, the EDF meeting 4O%. Mone than a thousand smaLl'-scaLe  projects
are involved incLuding welts,  sociaI infrastructure,, ruraL tnacks, storage and
market'i ng, crop treatment, i rrigation, stock ra'i sing, and so on'-18-
/INDUSTRIAL  DEVELOPMENT/
The financial means
IndustriaL deveLopment in the ACP countries can be financed by the EDF, by the EIB,
or by both.0f the EIB|s own resources 390 mjLLjon EUA are reserved for such Loans
which can benefit from an interest rebate of 3% paid by the EDF (100 miLlion EUA
are set aside for this).  The actuaL interest rate is therefore between 5 and 6.5%
and the Length of the Loan can vary between 10 and 15 years. The Bank aLso manages.
the 97 miLLion EUA set aside by the EDF as risk capital, a new faciLity in the Lom6
Convention  which because of its  fLexibit'ity is very suitable for investments in the
Ieast deveLoped countries,
The EDF can atso provide grants or speciaL Loans, the Latter with an interest rate
of 1% over 40 years and a 10 year grace period.
0n 7 JuLy 1978 the breakdown of industriaL commitments  b/as as foLLows  z
EIB Loans :  144.5
risk capitaf :  49.6
EDF grants z  84.9
(incL. interest rebates)
special Loans  90.1







-  Thg prgdgction of eLectnicity and the necessary grid system to carry the power
takes 22% of EIB Loans and 567. of EDF commitmenls.  and invoLve in particular major
dams in Ghana, Cameroun and MaLawi.
The Kpong dam in Ghana
This project, which invoLves the construction of a dam and reservoir, and a power
station, wiIL enable Ghana to satisfy its etectricity needs until  1985, as weLL
as irrigation for 6000 hectares.
0f the total cost of 213 nilLion EUA, the EDF is providing a spec'iaL Loan of
9 miLLion EUA and theEIB a Loan of 10 miLLion EUA. Arab funds are orovidinq
65 mil[ion, and the rest is being met by the World Bank and Canada.
-  The industriaL sector as such represents over 60% of EIB commitmenxs.
A number of agno-industriaL projects (sugar and oiLs) aim at the deveLopment of
pfantations and Local processing jn order to djversify and neduce the dependance
on out s'i de supp L i es.
The construction industry which is essentiaL for a modern economy, has also bene-
fitted  from a number of such commitments. In addition to the  help given to
cement works in Cameroon, Kenya and Zalre, the Bank has provided funds for the
reg'ional compLex in Togo (Cimenteries de LtAfnique de IrOuest -  CllvlA0), which aLso
invoLves the Ivory Coast and Ghana, and is one of the more important and earLier
examples of industriaL and commercial  cooperation invoLving severaL West African
countries.
The EIB has also participated in chemical works (a fertiLizer factory'in Kenya),
in textiLes (in Tanzania)  and in mineraL and metaLLurgicat  projects (a smelter of
tin ore in Rwanda).
Fjnarlcing  smaLL and medium-sized enterprises
The development of smaLI end medium-sizGdenterprises in the Acp countries was one of the new objectives included in the Lom6 Convention, and both the EDF and EIB
have means of financing such projects. Loans can be given to credit onganizations in the ACP countries, to the sma[[ and medium-sized enterpnises  themseLves,  or to
deve[opment banks. Some 15% of Loans granted by the EIB have gone to deveLopment
bank s .E
-tt-
- TechnicaL assistance  and the transfer of technoLog;
errt i fi c and techni ca L research
wiLL no doubt Lead to an increase in projects of this sort.
The EDF has aLready approved a 3 miLLion EUA regional project for research into
the probLem of afLatoxin which is important fon aLL the gnoundnut producing
countries.
However, the main growth area under this heading'is the deveLopment of new energy
sources.
The Centre for IndustriaI DeveLopment (CID)
This is an operationaL body which provides practicaL heLp with spec'ific industrjaL
ventures. It  is mainIy concerned with information, arranging contacts between ACP
and European industriaL promoters  and outLining what needs to b'e Cone to ensure
that projects are proper[y imp[emented and managed. The ACP and EEC countries,
the Commission and the EIB guide and supervise the CID via the Committee  on
IndustriaL Coopenation. This Committee  ensures that CID interventions are coordi-
nated with other aspects of Commun'ity'industliaL  coopenation as outLined above and
in Line t^lith ACP poLicy on industriaIization and cooperation with private
industriaLists from abroad. The Commission and the EIB ane in cLose and neguLar
contact with the CID for information and cooperation.
1977 was marked by sustained act'ivity on the part of the Committee and this enabLed
the CID to start work fairLy rap'idLy. A series of decisions were taken, foLLowing
Committee discuss'ions,  on institutions (composition of the CIDrs consuLtative
committee) and reguLations  (financiaL ruLes, empLoyment arrangements, recruitment
and the budget).
Once it  got under way, in earLy 1977, the CID tackLed the promot'ion of a hundred
on so industriaL projects, haLf of which came from the ACP countries themselves.
The CID comprises a department of information, a department of projects and a
department of training and technoLogy.  These are its  three main fieLds of activity.
2
The Commission has consistant[y supported the development of 4q!  energl. by pro-
moting new technoLogy in this fieLd which can be integrated reLiabLy in various
projects financed by the EDF, An initiaL practicaL example invoLves an agricuLturaL
project in Mauritania -promotion of agricuLturaL  production in the SenegaL rjver
va[fey). A 10 km soLar pump wilI be used to irrigate a 20 hectare rice-growing p[ot.
The cost of the soLar project is an estimated 520 000 EUA. A second rrroject wiLL
enabLe the Nigerian bureau for solar energy to instalL two solar pumps of 5 kw and
10 kw to irrigate two agricuLturaL areas of 10 ha and 20 ha. The EDF contribution
'invoLv'ing the suppLy and instaLLation of the two pumps is 550 000 EUA, white the
Nigerians have provided 105 000 EUA for the deveLopment of the Land itseLf. F'inaLLy
studies are underway on the buiLding of the first  soLar power station'in Upper VoLt
Apart from sotar power, studies are aIso being carried otrt into making ethanoL from
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TRADE  BETWEEN THE ACP AND EEC COUNTRIES
EEC imports 1 00 000 m i I l'ion EUA


































0.05  0 .17
0.08  0.17
183  123
EEC exports to the ACP 100 000 mi LLion EUA








































SPOKESMAN'S GROUP PRESS RELEASES
ANNEX IV
Lanquaqes  avai LabLe
FDINE
P'13 February 1975 -  Signing of the Lom6
Convent  i on
P-31 June 1975  -  Entry into force of the
tradeprovisions  FDINE
P-25 March 1975  -  Entry into force of the
Convention  FDINE
P-53 JuLy 1976  -  F'irst yean of STABEX  F D I N E
P'29 l4arch 1977  -  The Lom6 Convention one
year after its entry into
force  FDINE
P-18 February 1978 -  Negotiations to renew the
Lom6Convention  FDINE
INFORMATION MEMOS: DIRECTORATE-GENERAL  FOR INFORMATION
-  EEC-ACP Lom6 Convention
texts and comments  99/75  F D N E
-  Lom6 Dossien (speciaL issue of the
"courrier EEC-ACP'|  F E
-  The Lom6 Convention: stabi Lizing expont
earnings  94/75  FDINE
-  The Lom6 Convention: Europe/Africa -
Canibbean-Pacicfic  129/76  FDNE
-  Participation of firms in EDF financed
projects-1977 edition  FDINE
-  EEC-ACP trade relation  not yet publi shed
-  Ivory Coast  not Yet PubLished
-  Sudan  not Yet pubLished
-  Mauritius  not Yet PubLished
-  The European Community and Southern
Africa  166/77  FEDN
-  HaLfway through the Lom6 Convention
(special issue of the "Courrier EEC-ACP"  F E>q
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De 46 d 53:7  nouveaux  pantenaires
Aux 46 Etats ACP, signataires orig'inaines de La Convention se sont ajout6s quatre
anciens Pays et Ternitoires d'Outre Mer devenus'ind6pendants: la RepubLique de
Surinam, La RepubLique des SeycheLLes,  LrEtat Comonien, La Republique de Djibouti,
Un cinqui6me territoire,  Les ILes Salomon, dont Ltind6pendance sera procLam6e ce
mois-ci, accedera  incessamment d La Conventjon.
Par aiLLeurs Le 28 mars 1977 ont ete sjgnes [es actes draccession A La Convention
de trois nouveaux pays: Sao Tom6 et Principe, Cqp Vert, Papouasie-NouveLLe Guin6e.
/ INTRODUCTION/
Le 24 juiLLet srouvriront i  BnuxeLLes  Les n6gociations en vue du renouvellement de
la Convention de Lom6, entr6e en vig
n
@ractantesentamenontdesn69ociationsenVued'examinerdesdis-
positions qui n69'iront ult6rieunement Les reLations entne La Communaute  et les
Etats ACP."
A cette fin  La Commission adressait au Conseil Le 16 fevnier 1978 un m6morandum
(cOM(78)47'final) exposant, sur une pnemi6re s6rie de sujets, les vues de LIExecutif
europ6en quant A La position initiaLe de La Communaute(voin  P-18 -  f6vrier  1978).
Un m6morandum compL6mentaire  traitant  du secteun de La p6che a 6t6 adress6 au
ConseiL Le 5 juiLLet,
Apres un debat drorientation Le 6 juin  Les Ministres des Affaines 6trang6res
adoptArent Le 27 juin  Les pnemieres djnectives dans Le cadne desqueLLes  La
Commission menera, au nom de La Communaut6, Les negociations.
Lrobjet de cette note ntest pas dranticiper sur Les discussions A venir ou de traiter
des perspectives que La nouvelLe Convention pourra ouvrir A La coop6ration entre
La Communaut6 et ses 53 partenaires ACP. IL est de nappeLer lracquis :  nappe[,
en bref ,  de ce que sont Les princ'ipaLes dispos'itions de La Convention actueL Le et,
sans que L'on pu'isse encore parLer de bi Lan, prem'iers 6L6ments drappreciation des
r6suLtats obtenus dans sa mise en oeuvne.
(1) Les n6gociations srdtaient ouvertes en juiLLet 1973 et aboutirent  aprds
18 mois de travaux, Le 1er f6vrier 1975, La Convention fut  sign6e a Lom6
Le 28 fevrier 1975. Ses dispositions commerciaLes  entrdnent en vigueur
par ant'icipation Le 1er juiLLet 1975 Mais iL faLLut attendre que Les
proc6dures de ratification  funent achev6es poun que La Convention puisse
entrer en vigueun, dans tous ses 6l6ments, Le 1er avnil 1976.T
-3-
LES CARACTERISTIOUES DE LA CONVENTION  DE LOME/
Dans Ie m6nrorandum  adress6 au ConseiL en fevrier 1978, La Commission rappeLte
Les caractdr es profond6ment originaux de La poLitique de Lom6 :
"a. Tous Les instrrlments de La coop6ration y sont definis et conjugu6s :
coop6ration  fjnancjtire d haut deg16 de LiberaL'i te; cooperation techn"i que
trds poussee (aL Lant jusqu'i La promotion  commerciate et La coop6ration
jndustrieLLe); Libre accds dans des conditions  preferentieLLes  au pLus
grand march6 commenciaL du monde/ sans obl'igation de reciproc'i te;
cooo6ration institut'ionneILe structur6e.
Nos mani6res de faire Iaissent i  nos partena'ires  Les d6cisions  essen-
tieLLes quant aux priorit6s retenues dans LtutiLisation des differents
instruments.  La Communaut6  manifeste ainsi cIairement qu'it appartient
aux pays en voie de d6veLoppement  de decider eux-m6mes Librement  de
Leurs moddLes de deveLoppement;  eLLe affirme Ie respect de Lridentite
cuLtureLle de chacun de ses partenaires.
La gamme tres large des moyens pr6vus pour La coop6ration  permet 6galement
de stadaoter i  des cjrconstances dramatiques  exceptionneLLes et, parfois,
Ia Communaute nra pas hesit6 d donner une interpr6tation trds extensive
A la Convent'ion pour rencontrer  des besoins urgents des ACP-
b. Dans La n6gociation qui deva'it aboutir d !a Convention de Lom6,
La Communaut6 comme [e groupe ACP se sont exprim6s chacun par
un seuL n6gociateur.  Un texte unique regit nos reLations.  Nos
oartenaires sont divers dans Leur njveaux de d6veLoppement,  Leurs
moddIes 6conomiques,  Leurs comportements de toutes natures; crest
cependant un'is quriLs ont trait6 avec La Communaut6.
La Communaut6 affinme ainsi de manidre  soLenneLLe  sa volont6  de
non-immjxtion  dans Les affaires'int6rjeures/ sa neutraLite  dans
Les differends 6ventueLs  entne ses partenaires. ELLe contribue
d renfoncer  La coh6sion de Lrimpressionnant groupe qui Lui fait
face; eLLe permet un diatogue constructif erltre pnotagonistes  6gaux
sans 16f6rence possible aux options poLitiques et aux reg'imes economiques.
Certajnes  di spos'itions souLignent  La voLont6 eunop6enne  de promouvoir
La coop6ration  voine Ltint6gration r6gionaLe, teLLes que Les rbgLes
d'origine cumuLative, teL Les surtout que Les mesures de financement
n6serv6es aux projets r6gionaux, int6ressant pLr-rsieurs  pays voisins.
c. La Convention de Lom6 est un trait6 internatjonaL. Comme teLLe,
eIe  constitue un engagement contraignant pour toutes Les panties,
16suLtant d'une negoc'iation Iibne entre partenaipes rendus 69aux
par lrapproche  inter-169ionate.
Une d6monstration est ainsi faite de Ia possibilite de passer dans Les
rapports entre pays industriaLises  et pays en voie de d6veLoppement
d un regime de dro'i t,  r6suLtant drun contrat Librement  negoc'ie entre
tnttc
La s6cunjt6 qui en decouLe est essentieLLe dans La pr6vision et  Ia
constructjon du d6veIoppement de chacun de nos partena'iresi crest un
e Lement fondamentaI dans La definition  dtun nouvel ondre 6conomique."
I/' r. i-t ( 0 N 01 0_G L!/
- juir- Let 1973 :  ouverture des negociations CEE-ACP
'- 1er fevnier 1975:  concLusion des negociations
- 28 fevrier 1975 :  signature de La Convention de Lome
'1er  juiLLet 1975:.  entr6e en vigueur anticipee des dispos'itions concernant
Les echanges commerciaux
-  1er avriL 1976 =  entr6e en vigueur de La Convention
- mai 1976:  prem'idres d6cisions de financement  au titre  du Fonds
europ6en de d6veLoppement
'  1-3 juin 1976 :  r6union constitutive de LrAssemblde consultative
CEE-ACP (Luxembourg)
- 8 juiItet  1976:  pnemidres  d6cisions de transfent au titre  du STABEX
* 1Ir/15 jui[|.et 1976 z  ldre session du Conseil des Ministres CEE-ACP (BruxeLLes)
- juiItet-septembre 1976: Surinam,  Comores et SeychelLes  accddent ir la Convention
- 20 octobre 1976:  rencontre des Pr6sidents  du ConseiI  CEE-ACP (BruxeLles)
- 20 d6cembre 1976 z  premidre r6union du Comit6 de Coop6ration industrielLe,
mise en pLace du Centre pour le D6veLoppement industrieL
- 29 mars 1977 :  siqnature des actes dtaccession d La Convention de La
Reiubtique du Cap Vert, Sao Tom6 et Principe, Papouasie-
NouveI te Guinee
-  13-14 avriL 1977:  2eme session du ConseiL des Ministres CEE-ACP (Fidji)
- 8-10 juin 1977 z  Zeme r6union de I'Assembl6e consultative  ACP-CEE
( Luxembourg  )
- f6vrier 1978 :  accession de Djibouti
'13-14 mars 1978 z  3drne session du Conseit des Ministres  CEE-ACP (Bruxelles)
- 24 juiLtet 1978  ouverture des n6gociations en vue du renouvettement  de
ta Convention
-  1er mars 1980 :  exoiration de La Convention-5-
/LE CADRE INSTITUTIONNEL:  UNE STRUCTURE DE DIALOGUE/
Les dispositions institutionneLIes de La Convention sont dfune importance fondarnentaLe.
ELles traduisent  en effet Lrun des principes majeurs de La poLitique de Lom6, Ia
coop6ration par Ie diaLogue entre partena'i res 69aux; par La permanence  et La diversite
des Liaisons institutionneLIes entre Les partenaires,  eLLes permettent aussi ir cette
coop6nation drEtre une prat'ique vivante, fLexibLe, proche des n6aLit6s et des p16-
occupations des uns et des autres: bref eILes fournissent un cadre i  une vie commune.
Cette structure comporte/ au sommet, Le ConseiL des Ministnes  CEE-ACP, qui se reunit
au moins une fois par an et qu'i constitue Irinstance supr6me de d6cision et dtorienta-
tion. Dans LrintervaLIe de ses sessions/ crest Ie Comit6 des Ambassadeurs qui super-
vise Ia coop6ration  et anime d cet effet un grand nombre de comites sp6cial'is6s.
Depuis La signature de La Conventicn Le Conseil. CEE-ACP srest 16uni trois fois:
d BruxelLes  Les 14 et 15 juilLet 1976 - a Fidji Les 13 et 14 avriL 1977 - puis
A nouveau i  BruxeLles  Les 13 et 14 nars 1978.
A Lroccasion de ces sessions sont pass6s en revue les divers voLets de La Convention.
Des d6c'isions sont prises tendant A compL6ter Le dispositif de.coop6ration - organisa-
tion par exemp[e en 1976 du Centre pour le D6veloppement industrieL - ou bien i)
preciser lrinterpr6tation  de certaines dispos'itjons de la Convention, vo'ire A Ies
am6fiorer -  comme ce fut Le cas en 1977 sragissant.de  La Liste des produ'its eLigibIes
au Stabex. La vivacit6 des d6bats, Le caract6re trds concret des probLemes souLev6s
-  notamment  dans Le domaine de Ia coop6ration commerciaLe -  a d6mont16 que ces sessions
nravaient rien d'acad6mique, et qure[[es 6taient bien Ie Lieu drun diaLogue, parfois
difficile,  mais toujours orient6 vers La recherche de soLutions mutueLLement  satis-
fai santes.
Mais iL faut souLigner aussi bombien La soLidarite et Lrunite du groupe AcP,
ciment6es au cours de La ndgoc'iation,  reste v'ivante dans ce diaLogue : crest en
effet IrensembLe du groupe qui, en face d La Communaut6..prend en charge toute
p16occupation  ou demande de Ltun ou de queIques-uns de-ses membres.
A c6t6 des instances "ex6cutives"de la Convention,  Les instances consuLtatives
permettent dtassocier ir La coop6ration CEE-ACP  Ies forces politiques des pays
partenaires.  LtAssembL6e  consuLtative qui reunit 100 deLegues des Etats ACP et
100 membres du ParLement europ6en a 6te La prem'iere des institutions de Lom6
d se n6unir i  Luxembourg des Les 1-3 juin 1976, une seconde session ayant eu
Lieu Les 6-10 juin 1977. Un Comite paritaire $e composition plus restreinte se
r6unit entre Les sessions et-Gil.T,FmeLque  sorte La cheviILe ouvni6re de
IrAssemb[6e.  Assurant ItampLification vers les milieux poIitiques des thdmes de
La coop6ration  CEE-ACP, Les debats de ces n6unions founnissent egaLement Lroccasion
a Ieurs participants dtexprimer  Leurs vues face i  des situations Leur inspirant
une pr6occupation  commune :  comment ne pas 6voquer a ce sujet La 16soLution adopt6e
par Le Comite paritaire i  Maseru en novembre 1977 sur La situation poLitique en
Afrique Austrate?
Ctest par aifteurs en marge de la r6union de IrAssembl6e de 1977 que s]est tenue
une importante rencontre avec Les miLieux 6conomique et sociaux des Etats ACP
etdeLaCEE.Lesmoda[jt6sse[ontionspourraient
6tne nenfonc6es restent d Lrexamen, Ia Commission comme Le Comite economique
et sociaL de La Communaute attachant une grande importance i  ce thdme.
Bien que ne reLevant pas a proprement parLer des instjtutions de La Convention,
mention doit 6tre faite enfin des D6t6gations de Ia Commission  dans tes pays ACP.
ActueLLement au nombre de 40 ces d6Legations, constitu6es par de petites equipes
de 2 d 10 personnes, assurent un contact permanent auprds des gouvernement des
pays ACP et permettent A La coop6ration  quotidienne de se poursuivre dans des
conditions sans egaLes par ai I Leurs.- 6-
rIN COOPTNATION  COIV]MERCiALE :  L'OUVERTURE  D'UN GRAND MARCHE AUX PRODUITS  ACP/
Le neqime des 6chanqes :  Libre accds au marche communautaire our 99 .2 7, des
importations  originaires des pays ACP,
Les dispositions  commerciaLes de La Convention, en vigueur depu'is Le 1er juitLet  1975,
permettent d La quasi totaLite des produits  ACP dtaccdder au march6 de La Communaute
en exemptionde droits de douane ou taxes dreffets 6quivaLents et sans quron Leur
appt'iqrje de restrictions quantitatives.
Ce pnincipe n'a pu 6tne appLique toutefois i  centains produits reLevant directement
ou indirectement  de la poLitique agricoLe  commune : ces produ'its (moins dr1 % des
importations en provenance des ACP) beneficient toutefois dtun r69ime p16ferentieL
par rapporr aux pays tiers sous forme notamment de r6duction de droits de douane
ou de pr6Levement.
En outre La Communaut6 a sensibLement  assoupLi le 169ime appLicabLe aux ACP en
matidre de rdgLes drorigine en acceptant de consid6rer Les Etats ACP comme un seuL
et m€me territoire  douanier et en se d6cLarant pr6te, pan aiLLeurs, i  examinen  Les
demandes de derogat'ions  temporaires justifiees pan Les n6cessit6s de d6veLoppement
industnieL de ces Etats.
Non r6cipnotcite  des obLigations .commerciates.
Quant au 169'ime commerciaL appLicabLe a Lrentr6e dans Les Etats ACP des produ'its
europ6ens, La seuLe obLigation  incombant aux partena'ires de La CEE est
L'appLication de La cLause de La nation La pLus favorisee (avec possibiLite  de
derogation en faveur dtautres PVD) et La non discrimination  entre Etats membres.
Dans La trbs grande majorite des cas les pays ACP appLiquent ir La Communaut6
un 169ime non pr6ferentieL, soit qurun teL negime ait 6t6 d6jA drappLication
anterieurement, so'it que Le regime pr6ferentieL dont benefi ciaient soit  La
Communaut6 des Six, soit La Grande-Bretagne, ait 6t6 supprime-
Des l mes articuLiers destin6s ir mainten'i r  Les courants dr6ch e traditionnels
Des dispositions particuli6res ont et6 prevues pour certa'ins produits ayant une jm-
portance particuLidre dans Lr6conomie de teL ou teL pays ACP, et pour qui La
Communaut6 ou certains de ses Etats membres constituait  Le d6bouch6 traditionneL-
Crest Le cas surtout du sucre (voil'infra),  ma'is aussi des bananes, du rhum, ou
de La viande bovine.
Sragissant de La viande bovine, quj constitue surtout pour Le Botswana une product'ion
vitiLe,  La Communaut6 est mOme.alL6  au-deLir de ce qurimpLiquaft Itapplication stricte
de La Convention.  MaLg16 LtappLication de mesunes de sauvegarde pour ce secteur,
La CEE a drune part autoris6 Les importations en provenance  des quatre pays ACP
exportateuns  dans La Limite des quantit6s correspondant  aux 6changes traditionneLs
et drautre part renonc6 d percevo'i r  Le preLdvement a Ltimportat'i on, ceLui-ci etant
rempLac6 par un pr6Levement b lrexportat'ion au benefice du pays exportateur (1)-
cette seconde disposition a 6t6 maintenue apres La suspension de La cLause de
sauvegaroe.
La dyn1mjgue des 6changes-
Le recuL n,est certes pas suffisant pour 6vaLuen Lrimpact de ces dispositions sur
LrevoLut'ion des echanges :  Lrobservation  ne peut ponter en effet que sur deux
rnf-,F.rq drannlication: 1976 et 1977, En outF€z stagissant dtun ensembLe  aussi
diversifi6 que Le groupe ACP/ iL convient dtinterpr"6ter  avec prudence les donn6es
gLobaLes et Ies moyennes.
(1) Ceci repr6sente pour
variant entre 11 et
Le principal exportateun une somme
14 miLLions dtUCE par an.-7-
La Communaut6  rep16sente Le principaL cLient des ACP.
50 % en moyenne des exportations des ACP sont destinees d Ia Communaut6. Cette rnoyenne
recouvre cependant drimportantes  d'iff6rences.  ELle est Iargement  d6passee par 18 pays
ou ce pourcentage est souvent supdnieur A 60 % et peut atteindne 90 % (Togo). En
revanche pour La plupart des pays des Caraibes  Le taux est inferieur i  20 %, aLors
que fes pays du Pacifique se situent entre 40 et 5O 7".
1976-77 Les i ort at ions communaut ai res en rovenance des ACP ont
davant des PVD,
Apr6s un trds net fl6chissement en 1975, ann€e de recess'ion gen6raIe des 6changes,
Les 'impontations  communautaires en provenance des ACP ont augmente de 2O 7" en 1976
et de 19 7" en 1977 soit 43 % pour Les deux ann6es (contre 37 % pour ['ensemble des
PVD). L'6cart ACP-tous PVD est pant'icuIidrement marqu6 en 1977 (19 % contre 8 %),
et dtautant pLus remarquabLe quriI n'est pas imputabLe d L'accroissement  des im-
portations p6troLidnes en provenance du Nigeria. Cette performance moyenne est
d'ajLLeuns d6pass6" par de nombreux pays : pour 21 dtentre eux Ia progfessiqn dfpasse 25 %
Cette croissance est due pour partie sans doufe i  Ltaugmentation en vaLeur des imponta-
tions de certains produ'its de base, teLs Ie caf6 et Ie cacao. Ma.is eLLe indique 6gaIe-
ment que les craintes manifest6es par Les ACP de voir  Leurs positions  commerciaLes
menac6es par Ir6rosion de Leurs preferences nront pas, jusqurA p16sent, trouv6 con-
firmation dans [es faits 
Mio UCE
EVOLUTION  DES ECHANGES CEE-ACP 197s 1974 1975 1976 1977
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BaLance commerciaLe  CEE-ACP -1.727 -4.426 -  618 -  634
(1) Non compris Cuba.  Source :  0SCt
Les produits primajres constituqnt enc-qre LreggentjeL  des importations S!  provenance
Oes nCpl 95 % en 1976' ainsi r6partjs
-  onoduits aLimentaires : 34 %, contre 25 I  en 1974, La part des ACP dans Les importa-
ffi  passant de 1o e 14 %,
-  produits 6nerg6tiqges t  33 "/", contre 40 % en 1974. Notons que Les pays ACP fournissent
envTron 7 Z des impontations communautaires.
-  Les mati6res premieres : 28 %t contre 30 % en 1974. Les ACP nestent panmi tes PVD
La Communautt  (4,5  % des importations de La CEE),
d fL6chir.
pilnci-paux f ourni sseurs de
b'i en que Leur part a'i t  tendance
-  Les produits manufactur6s
Communaute,  contre 3 % en
certajns pays :  il  atte'i nt
te
en revancne, ne repr6sentent encore que 4 Z des achats de La
1974. Ce pourcentage est cependant nettement pIus eLev6 pour
22 Y" pour Les Pays des Caraibes.-8-
Ltjmportance  cnoi ssante du ;narche ACP pour _Les exportations  communautai res
0n assiste depuis 1975 a un accroissement sensjbLe de La part des pays ACP dans Les
exportations  de la CEE : eLle passe de5,3l' i) 7 % en 1976 pour atteindre  716 % en
1977. Le taux de progression atteint 27 % en 1977 alors qutiL nrest que de 21 %
poun tfensembLe des PVD et de 16 % pour le totaL des exportations extra-CEE. Pour
fes deux ann6es 1976-77 La progression des ventes communautaires atteint  ou d6passe
60 % dans 17 pays ACP, ainsi que, en moyenne, pour t'ensemble de LtAfrique de
tfOuest G 70 %).
Comme Ie fait  apparaitre  Le tabIeau ci-dessous,  depuis 1975 Les exportations  vers
Les ACP augmentent  pIus rapidement aussi que ceLLes a destination des autres pays
industrialises  ou des pays de ['Est.  Crest ainsi que, pan exempIe, Ies ventes aux
ACP qui en 1972 ne repr6sentaient  que 35 % des ventes aux USA gn nepr6sentent  plus
de 60 7. en 1977.
6) Z des ventes de La cEE aux AUP portent SUn des prodults manuTactures.
d'equipement repr6sentant A eux seuL 50 % (contre 42 % en 1970).
En 1976 les ACP ont absorb| 19 % des ventes de produits manufactures de La CEE aux
PVD et repn6senterrt  tr Lrhe'uf€ actueLle un debouch6 aussi important que LtAm6r'i que
Lat i ne.
La CEE reste Le principaL fournisseun des ACP, avec
s de Ll
autt'es PVD, essentieL Lement p6tnoLiens.
prbs de 41 % des ventes en 1976,
Est et pnds de 25 % pour Les
L?imoortance  des actions de promotion commerciaLe
La Libert6 dtacces au mi'rcir6 de.La Communaut6 ne peut suffire d garantir Ltessor
des ventes des pays ACP. Ce resuLtat depend dans une Large mesune des efforts
consentis en matiene de pr.omotion  commerciaLe. La Convent'ion offre il cet egard
tnute rnr oanme  r-le noss it.i I ite  dract'i on et  La Comm'i ssion nr a cess6 drencourager r\.  Yqt'
Les Etats ACP a en faine usage. Certains d'entre eux ont r6serv6 une partie des
cr6dits disponibLes  au tjtre  du FED )  des programmes de pnomotion commerciaLe  :
crest Le cas notamment  de La C6te dtlvoire,  de la JamaTque, du l(enya, du Cameroun,
du Togo, du Congo, du Soudan et de Tonga. lvlais bon nonibre drEtats ACP nront pas
encone suffjsamment apr:16cje Ltuti Lite de teLLes actjons et ntont pas pris dtin,j-
tiative  en la matidre.
TAUX DE CROISSANCE  ANNUELS DES EXPORTATIONS DE LA CE VERS LES PAYS TIERS
UNITE: MIO UCE 1972 1973 197 4 1975 1976 1977
CLASSE  1 .--_-_;--i













































































Source: Eurostat 1978rE.unostat 1958-1976.  BuLLetin  mensue.l_du  commerce ext6rieur  nosp6
85 7 cJes rrontes de la  CFF aux nC-9-
D'ici La fin  1978, on estime n6anmoins d 9 Mio dtUCE La somme qui aura et6 engag6e
en actions de promotion commerciaIe  de divers types: assistance aux organismes
cha196s du commerce extdnieur, s6minaires de marketing, participation ir des mani-
festations commerciaLes internationaLes (en 1977r 204 participatiorf ACP dans
28 foires), 16aLisation dretudes de march6, information commerciaLe  etc.
LE REGiME PARTICULIER DU SUCRE:  UNE QUASI iNDEXATION SUR LES PRIX GARANTIS/
/AUX PRODUCTEURS  COMMUNAUTAIRES./
Le protocoLe "sucne" annex6 i  la Convention de Lom6 (1) comporte un engagement  reci-
proque drachat et de Livraison de quantites determin6es  de sucre ACP, assorti d'une
quasi-indexation  des prix garantis aux pays pnoducteups sur les prix garantis aux
producteurs communautai res.
La quantite pn6vue par Le pnotocole est de 1.400.000 tonnes de sucre brut (soit environ
1-225.000 tonnes en vaLeur sucre bLanc) ce qui repr6sent environ - pour 1975 -  66 %
des exportations totales des pays ACP. (Cette moyenne est Iargement d6pass6 par
Maurice, [e principaL pnoducteur,  dont Le quota reprdsente plus de 80 % des expor-
tations.)
-  La port6e de cette garantie doit 6tre appr6ci6e au premier chef dans Le contexte
de La poIitique de Lom6 et pLus gen6ralement de La politique poursuivie par La
Communaut6 dans ses neLations avec Les pays en voie de deveLoppement.  A c6t6 du
"Stabex", Le protocoLe "sucre" de la Convention de Lom6 constitue en effet une 16-
ponse orig'inaLe au probLdme  des pays en voie de d6veloppement  dont Lr6conomie
est particuIi6r'ement  dependante  des recettes obtenues de productions de matidres
premidres agricoLes essentiettement destfn6es i  Itexportation.
La sign'ification  des engagements  pris par La Communaut6 prend toutefois un neLief
particulier dans Le cas du sucre, produit dont eLLe est eLLe-m€me  normaLement expor-
tatrice. Pour Les campagnes 1975/76 et 1976/77 L'exc6denJ. exportabLe srest situ6
entre 116 et 117 niLLion de tonnes sur une pnoductiondrenvironl0 m'iLlions  de
tonnes. Pour La campagne 1977/78,  avec une product'ion  estimee A pres de 11,5 niLLions
de tonnes, cet exc6dent  depasse Les 3 miLLions de tonnes.
-  Le prix gananti : 16Le stabiLisateun  du m6canisme.
SetOn Les termes du protocoLe, Le sucre
Communaut6 i  des prix n6gocies  Librement
quantit6s ne trouvent pas acheteur i  un
Les pays ACP ont Le droit de Les offrir
i  ce prix garanti dans Les Limites de La
ATFesT commercialis6 sur le
entre acheteurs et vendeurs.
prix equivaLent ou sup6rieur





i  Les acheter
Le pnotocoLe stipuLe que ce prix (se ref6nant au sucne de quaLit6 type, non embat[6,
rendu CAF aux ports europ6ens de La Communaut6)  est negoci6 annuelLement a L'int6rieur
de la gamme des prix obtenus dans Ia Communaut6.
(1) Ce protocoLe, b La difference de Ia Convention eLLe-m6me,  a 6te conctu
pour une dur6e ind6term'in6e. Toutefois une cLause pr6voit une possibiLit6
de denonciation,  d partir de L'expiration de La Convention, moyennant  un
or6avis de 2 ans.- 10 -
PROTOCOLE SUCRE :  REPARTITION  ENTRE PAYS ACP DES QUANTITES GARANTIES
(1) en tonnes m6triques -  va[eur sucre btanc
(2) p6r'iode de Livraison qpdciaIe jusqu' au 31.12,1977
(3) en tonnes valeur sucre brut
PROTOCOLE SUCRE : PRIX GARANTI ET PRIX MONDIAUX
(sucre brut -  UC/100 kgs)
Quotas attribuds
eour 1977/78 ()
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En accordant ainsi aux pays ACP une garantie de debouches et de prix pour [a
majeure partie de Leurs exportations de sucre, La Communaute  Les a mis d lrabri
des fortes fIuctuations des cours mondiaux. Le r6te stabilisateur de ce m6canisme
est mis en 6vidence par une comparaison entre Le prix garanti et Les cours mondiaux.
Si, Lors de La premiere ndgociation,  Le prix gananti a ete fixe a un niveau inferieur
au cours mondiaL du moment (pLus eLev6 que jamais i  cause d'une penurie temporaire),
Ia situation stest totaLement invers6e depu'is :  Le prix garanti fix6 pour La dennidre
compagne (1978-79) se situe en effet a un niveau, qujren,moyenne,  est superieur de
127 % aux cours mondjaux actueLs" IL nrest pas douteux que faute d'une teLle garantie,
Lr6conomie de pIusieuns pays ACP aurait 6te menacde de faiLIite.  -
Un exemp[e : Maurice :  [a difference de prix entre prix garanti pour La campagne
1977.7{;{ prir  mond'iaL moyen  ( jui LLet-dec. 1977) rep16sente pour Maurice'  compte
tenu de ses quotas, environ 68 miLLions dtUCE, soit pLus de 10 % de son PNB, 27 %
de ses recettes drexpontations totaLes ou bien La couverture dtune ann6e drimporta-
tion dt6quipements et produ'its manufactures  en provenance de Ia CEE.
STABILISATION DES RECETTES  D EXPORTATION :  UNE SECURI E INDISPENSABLE
/SURTOUT POUR LES PAYS LES PLUS PAUVRES.
#
Le "Stabex" nep16sente Le premier accord entre des pays industriaLises  et despyp
exportateurs de pnoduits de base pour mettre sur pied un systdme destine d
soustrajne Les recettes drexportatjons de ces deq-1jers aux fluctuations  qu'elles
subissent du fait  du jeu du march6 ou des aleas de La production.
Les produits couverts
ffi  couverts a 6t6 ddtermin6e en tenant compte :
-  drune part de Ltimportancedl pnodu'i t pour Le niveau de LrempLoi dans le pays
exportateur, de La d6t6rioration des termes de Lr6change entre La Communaut6
et ItEtat ACP interesse, du niveau de deve[oppement  des differents Etats ACP,
- dtautre part du caractdre traditioneL Lement instabLe des recettes provenant
du produit par sujte des fLuctuations des prix ou des quant.i tes produ'i tes.
Cette Liste comprenait a Lrorigine 12 produits principaux (arachide, cacao' caf6,
coton, paLmier et palgi-s-t^e;  cuirs et peaux/ produits du bois, bananes, th6, sisaL
brut, minerai de fey'lcodftrbrtains  de Leurs sous-pnoduits. Six nouveaux produits
y oni ete ajout6s par d6cision du ConseiL CEE-ACP dravriL 1977: La vaniLLe,
iut  .Lous de girofLe, Le pyrethne, La Lajne mohair, la gomme arabique et Le
y L ang-y L ang .
Le "STABEX" en bref
-  Dotatjon financidre :375 MUC pour la duree de La Convention, divisee en 5 tranches
annueLles de 75 MUC avec report automatique  des reLiquats d Lrann6e suivante. Le
montant autonise peut, dans iertaines condit'ions, €tre augment6.
-  Seui L de_dependance : pour que
celui-ci doit avoir rePr6sent6
totates toutes-destinations. Ce
2,5 % pour LrensembLe des PaYs
-  SeuiL de decLenchement ; pour beneficien dtun transfent Les recettes effectives
ffiCommunaut6d'unproduitdonnedoivent6treinf6rieuresd
!a mOyenne des recettes correspondantes  pour Les quatre ann6es p16c6dentes:
d'au mo'i ns 715 % dans le cas normaL drau.moins 215 % poun Les pays Les moins
deveLoppes, encLav6s ou insuLaires.
soit pr"is en consid6ration Lrun de ces produits
Lrann6e p16cedente 7'5 % au moins des exportations
pourcentage  est ramen6 A 5 Z pour le sisaL, et a
ACP Les moins deveLopp6s, encLav6s ou insuLaires.
ure des transferts :  'i L srag'i t  en regLe g6neraLe de pr6ts Nature des transferts: sans'i nter6ts qui sont
centaines conditions
Toutefois pour Les
ne mbou r s6 s
nelatives  d
24 pays Ies
ffiF-Gs Etats ben6ficiaires  Lorsque sont rempLies
Lraugmentation  de Leurs recettes drexpontation.
plus pauvres, i I  s tagit  de dons.-12-
BiLAN CUMULATIF DU STABEX PAR PRODUIT  1975.1976
. La premiere appLication du Stabex a port6 sur Lrann6e 1975, Les conventions de
transfert 6tant s'ign6es dds jui LLet 1976, a peTne pTufrE-tnois mois aprds
L'entr6e en vigueur de La Convention. Les transfertssr6[evdrentau total d 73 I4UCE'
au ben6fice de 18 pays et concerndrent 9 produits.
. Pour Lrann6e 1976,36 MUCE ont 6te transf6r6s, n6partis entre 12 paYs, comppp56ll
Les chuffiffirtation  poun 16 produits.
,  Ces deux pnemiers exercices fournissent dejd une bonne iLtustration de Ia s6curit6
apport6e par Le Stabex en tant qu"assurance  contre Les mauvaises ann6es".
Mauvaises  ann6es parce que La conjoncture est d6favorable, que Le produit
se vend mal et que Les prix sont deprim6s : 6,7 % des transferts en 1975,
20 % en 1976 ont r6pondu d ce nisque. Mauvaises ann6es parce que mauvaises
rdcoLtes ou chute de production : 32 % des transferts en 1975, 80 % en 1976,
ont permis de compenser Les pertes de revenu.


















Hui Le de coco









































































TOTAL 72.786 36.287 109.073 1 00,00
-  ayant souffert de La
conjoncture (1)(2)

















TOTAL 72.786 1o0r0 s6.287 1 0o,o 109.073 1 00,00
-  Resultats des exercices 1975 et 1976-13'
0n constate par aiLLeurs que Le mecanisme ne profite
principaLement aux pays reLativement pLus deveLoppdt
exportables drune certaine impontance: en effet 57
beneficie -  sous forme de dons -  aux pays Les moins
pas excLusivement  ni
disposant de ressources
% des tnansferts 1975 ont
favori s6s, ce pourcenrage
atteignant 75 % pour 1976. Il  sera sans doute encore pLus 6lev6 en 1977.
IL est cLair au demeurant que L'6L6ment de s6curitd apport6 par {.e Stabex
est particuLidrement important pour Les pays aux 6conomies  Les pLus fragiIes,
ou Les conditions cLimat'iques compromettent r69uLidrement  tes r6coltes et donc
Ies revenus des populations runaLes : crest le cas notamment des pays de La
zone sah6Lienne, ou des pays du Pacifique peniodiquement d6vast6s par des
cycLones.
IL est certes o16matur6 drdvaLuer Lteffet du Stabex sur Le deveLoppement des
pays ACP. Mais Lron peut drores et d6ji d Lraide de queLques  exempLe:_!t!-!gs'Lrer'
Itimpact immed'i at des  transferts
-  Importance du tnansfert pour un produ'it par rapport aux recettes drexportation
toutes destination du m6me produit :  Le pourcentage a atteint 63 % pour Le coton
du Burundi en 1975, 4O'/. pour Le copnah de Tonga en 1976. IL est dans de tr€s
nombreux cas sup6r'i eur i  30 %.
-  Par rapport aux necettes drexportations  totaLes Les transferts requs la m6me
ann6e par Les pays ACP sont drailLeurs Loin d'6tre n6gLigeabLes. 0n reLdve
Les pourcentages suivants en 1976 :
B6nin -  14 %
Niger -  9r4 %
Tonga -  11 %
Fidji  -  13 %  Madagascar -  12 %
Samoa - 29 "l  Tanzanie  '  17 %
0uganda -  16 y.  Guinee-Bissau -100 %
-  De m6me peut-on reLever quelques exempLes  de rapport entre Les transferts
requs et Le d6ficit de La baLance commerciale constat6e pour Lrann6e de
reference. 0n observe des rapports de L'ordre de 50 % pour Le B6nin (1975),
Le Burundi (97il,  lrEthjopie (1975), Tonga C1976). Dans certains cas Le
montant du transfert est m6me supdrieur au deficit  constat6 (Niger et Tan-
zanie oour 1976).
dIUCE
Pour La premiere fois La Commission a decid6, en juiLLet
pertes de recettes estim6es pour Ltann6e en cours. Cette
19 miLLions d'UCE -  Le transfert Le pLus important r6aLi
au profit du SenegaL dont La 16coLte drarachide pour La
catastrophique - grace i  ce transfert Le S6negaL  pourra
ciistribution  de semences aux paysans.
1978 une avance sur Les
avance ponte sur
s6 jusquri pr6sent -
campagne  1977-78 a 6te
financer notamment  La-  14 -
/EUROPEENNE  D,INVESTISSEMENT  :  LES CREDiTS ENGAGES ATTEIGNENT 41 %/
/LES INTERVENTJONS DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEP]ENT ET DE LA BANAUE/
/DES FONDS DJ SPONIBLES - /
Lrimoontance  de La proqrammation :  Les Etats ACP determinent Les pr iorites.
-Avant m0me Itentr6e en v'igueur de La Convention  Les travaux pneparatoirgd La
m'ise en oeuvre de La coop6ration financiere et technique avaient 6te  Langement
engages/ ce qui deva'i t  permettre de reaLiser trds  rapidement Lu "g.og.t"t*ut'i on"
de L'aide communauta'i re.
-Cette programmat'ion,  achev6e depu'is Lors pour LrensembLe des pays ACP, se traduit
nnrrn nh:rrrn drplx par Lt6tabLissement dtun programme ind'i catif,  fond6 sur Les
priorit6s  retenues par chaque pays et identifiant,  dans le  cadne d'une enveLoppe
financi6re d6term'inee, Les projets pour LesqueLs une contribut'ion du Fonds europeen
de deve Loppement est envi sagee. ( 1 )
-l  I rido  nnnnn:mmA e pays par pays ne r6part'it pas La totaLite des credits disponibLes,
une partie des fonds 6tant 16serv6e aux aides exceptionneLLes, aux projets regionaux
et au Stabex (soit pour Le FED 825 Mio dtUCE). Sa repartjtion favorise Les 29 pays
Les moins avanc6s a qui sont 16serv6s environ 63 % des ressources, aLors que Leur
ffir6senteque43%deLapopuLationtotaLedesACP.Cespaysbene-
ficient en outre du financement  aux conditions Les pLus favorabLes :  Les finance-
ments par suovention repr6sentent  pour eux 86 % des engagements  r6aLis6s jusqurir
prdsent, contre 58 % pour les autres pays.
-La programmation, dont L'objet essentieL 6tait certes de permettne aux Etats ACP
d'ins6rer au mieux Itaide communautaire  dans Leurs pLans de deveLoppement,  a
faciLit6 en outre Le renforcement de La coordination entre aides propnement
communautaires  et aides bi LateraLes des Etats membnes.
La 16aIisation rapide des operations de programmation a permis de prendre/  queLques
semaines aprds Lrentr6e en vigueur de La Convention,  Les premi6res d6cisions  de
financement et drassurer, au cours de cette prem'idre p6riode dtappLication,  une
progress'ion des engagements d un rythme satisfaisant-
Etat des engagements au 7 juilLet  1978 (2)
Par napport A La totaLite des moyens disponibLes  (FED et BEI) Les engagements
atteignent 41 %- Le rythme des engagements ntest cependant pas un'iforme.
pour Le FED dans son ensemble iL atteint envi ron 42 %. l4ais iL est de 45 7. si  Lton
ne pnend en compte que Ltaide programm6e pays par pays: La situation est draiLLeurs
tni:s valiabLe drun pays a Lrautre, Les engagements depassant dans de nombreux cas
60 % des prognammes indicatifs, mais pouvant 6tre parfoi5 inferieurs d 20 7..
Les aides exceptionneLLes ont  mobiIise 50 % des ressources disponibLes d ce titre,
aLors que les engagements pout" Les projets r6gionaux se font au contraire pIus Lente-
ment et ntatteignent pas Le t'i er"s de LrenveLoppe  qui Leur est en principe r6servee-
(1': Faisant suite a cette phase de programmat'ion, Les pnojets individueLs sont
propos6s par tes Etats ACP, puis font Ltobjet de pnopositionsde  financement
clabonees conininttrment a\/e. les services de La Commission.  ELLes sont aLors c  Lsvvr  rjv  rrrs!
sournises poun av'i s au Comite du FED, qu'i r6unit sous La pr6sidence de La
Commission  Les repr6sentants  des Etats membres de La CEE. Apr6s avis favorabLe
- pris d la major"it6 quaLifjee- La decision est prise par La Commiss'i on. En
L'absence dravis favorabLe LiEtat ACP concern6 peut demander i  6tre enterrdu
par Le Comite :  aucun Etat nra demand6 jusqutd pr6sent L'appLication de cette
procddure, La Comm'i ssion quant Jr eLLe peut f aire appet au Cclnsei L des Ministres
pour decision definitive. 0n notera que La presque totaLite des proposit-ions a
recueiLLi L'avis favorabLe du Comite (pour pLus de 90 % d Lrunanimite).
e)  Au 20 jujLLet/ compte tenu des dernidres d6cisions de financement Les engagements
atte'indront  /+4 7" des moyens disponibLes, et 46 % des credits FED (Stabex excLu)'-  15 -
Du SaheI a LrAfrique AustraLe, fajre  face aux situations oxceptionneLLes.
Les aides exceptionneLLes,  pour lesqueLLes un credit totaL de 150 miLLions drUCE
est pr6vu, repr6sentent un eLement de fLexibiL'it6  'indispensabLe. En permettant
de faire face aux difficutt6s  r6sultant de catamit6s natureLIes ou de circonstances
exceptionneLLes  eLLes apportent 6galement.une s6curite supp[6mentaire i  des pays et
i  des popuLations  menac6s jusque dans Leur survie  par Les coups du sot't.
Les 74 miLLions dtUCE attribu6s jusourA p16sent ont permis des interventions en
faveur de 23 FayS, dont 14 panmi Les pLus d6favorises.  Au cours de La premidre
ann6e drappLication  de La Convention  26 miLLions d'UCE ont 6t6 aLLou6s  aux Etats
d'Afrioue AustraLe et au Zaire en raison des graves difficuLt6s suscit6es par La
situation poLitique dans cette r6gjon.
Une seconde action drenvergure, portant sur pres de 12 miLlions d'UCE a ete ddcidee
debut 1978 en faveur de 7 pays dtAfrique 0ccidentaLe  frappes par La s6cheresse.
Dans de tettes circonstances, Ie jeu des ajdes exceptionneLLes  est souvent compLet6
par Lrintervention  du Stabex et par Les aides aLjmentaires dturgence  financ6es
par Ie budget de La Communaut6.  (1)
StimuLen La coop6ration n6giona.Le
La Convention  de Lom6, afin drapporter un soutien particuLier aux effonts de
coop6rat ion regionaLe et inter-r6gionaLe,  a r6serve au financement de projets
de ce type 10 % environ des moyens finarrciers dispon'ibLes'
La Commission a 6te saisie i  ce titre  de nombreux projets et Ia Communaut6  a
appr.Ouv6, aprds accord des ACP, un premier programme portant Sur une tnanche
de 207 Mio d'UC.
Ce programme se traduira en d6cisions de financement pnojet par projet au fur
et A mesure de Leur jnstruction. Les intenventjons envisag6es se r6partissent
en divers secteurs :  infrastructure de transports  orll seuts des projets r69ionaux
(1) 38 pays ACP ont benefjcie des pnogrammes draide aLimentai
Communaut6 (aide normaLe et aide drurgence) au cours des
Ces pnogrammes repr6sentent  une valeur totaLe estim6e-au
Produits -  d,environ 113 MUCE.
ne di recte de La
annees 1976-77-78.
prix mondiaux des
Moyens disponibLes  pour La
dur6e de Ia Convention (1)
Engagement s au
7 /7/78  18/7 /'7R(3)
Fonds Euroo6en  de
D6veLoppement  (2)
dont :
-  subventions  2.100
- pr6ts sp6ciaux  430
-  capitaux d risque  95
-  Stabex  375
-  Pr6ts de La BEI  390
Mio UCE
3. 000
Mio UCE  Mio UCE






('l) Montants pr6vus par La Convention Lors de sa signature. Its  ont ete ajust6s de-
puis pour tenir  compte de L'accession de sept 66uysauxEtats. Le FED a 6t6 port6
a 3.056 MUCE.
(2) Le FED n'est pas, au stade actueL, fjnanc6 par Le budget de La Communaut6  mais
par des contnibutions des Etats membres, dans Les propoFt'ions  suivantes:
Be[gique 6,25 % -  Danemark 2,4O %'RFA 25,95 7. -  France 25'95 % '  Ir Lande 0,60 %
ItaLie 12 7" -  Luxemboung or20 % -  Pays-Bas 7 r95 % -  Royaume-Uni 18,75 %.
(3) Estimations.-  16 -
permettent d'accdL6rer le desencLavement  de certains pays -  domaine product;f
(la mise en vaIeur de bassins fLuviaux -  action-s communes dtam6lioration de
production agricoLe - entreprises industrielLes -  enseignement et formation
(renforcement  des etabt issements r6gionaux) etc. Aux projets regionaux pr"opre-
ment dits viennent stajouter des actions de coop6ration g6neraLe int6ressant
LtensembLe  ou des groupes de pays ACP, par exempLe dans Le domaine de La pro-
motion commerciaIe.
Sur ce programme, Les projets ayant deja fait  Lrobjet de d6cisions de finance-
ment ne repr6sentent  que 42 % G8 miLLions dtUcE) ce qui t6moigne bien des diffi-
cuLt6s particuLidres que rencontre La prdparation de ces actions : difficuLtes
de coondinat'ion, mais aussi coOt des projets pour LesqueIs iL est n6cessaire
dr assuner dr importants cof inancement.
Parmi les projets engag6s on peut citer  :  Le compLexe  CIMAO (Cimenterie d'Afnique
de LtOuest :18 miLLions  dtUCE sur Les ressources g6r6es par la Commiss'ion et
25 MUCE sur Les ressources  96r6es par La $EI), Le programme de recherche sur
L'afLatoxine (3 MUCE), Lram6lioration des axes routiers Togo-Haute  Volta-N'iger
(7 MUCE) et Rwanda/Burundi (11 MUCE), Lrlnstitut de m6decine v6t6rinaire de Dakar
(4,5 MUCE), L'universit6 16g'ionaLe  Botswana-Lesotho-Swazi Land (3r5 MUCE) ainsi que
de nombreuses 6tudes de faisabiLi!e  techniques et 6conomiques qui penmettront
de pr€ciser Ie contenu dtautres projets suscept.ibLes de b6n6ficier, i  pLus Longue
6ch6ance, drun financement  communautaire.
Coordination des aides et cofinancements
La Communaut6 et ses Etats membres repr6sentent  pour les pays ACP La principaLe
source d'aide. Cette position et Les faciLites dont eLLe dispose grAce i  Ia pr6sence
des de[egations  de La Commission  Lui permet de jouer un 16Le d6cisif dans Les op6ra-
tions n6cessjtant des moyens financiers importants  que seuIe une coop6ration inter-
nat i ona L e permet de r6uni r .
Au cours de La p6rjode drex6cution de La Convention on peut estimer qutenv)ron 14 7.
du montant totaL de lta'ide-projet sera'integre  dans des cofinancements. Mais iL faut
noter surtout L'effet drampLification  des financements  communautaires. 0n peut
6vaLuer, au stade actueL, d pLus de 7 Lteffet "muLtiplicateur"  des financements
du FED, une participation de 290 nillions dtUCE ayant permis de r6unir un montant
totaL de 2.100 mitIions d'UCE. (1)
D'autre part, les partenaires priviLegi6s de la Commission dans Les coILdges de
cofinanciers  sont Ia Banque Europ6enne  dr Investi ssement et Ies aides bj Lat6raLes
des Etats membres. La par"t'icipation communautaire totale atteint ainsi 30 % du co0t
gLobal des pr.ojets cofinanc6s, soit environ Le double de La participation de La
Banque MondiaLe ou de celLe des Fonds anabes. Une bonne coordination  au niveau
de La Communaut6  conduit de ce fait  A une position europ6enne forte et efficace,
Enfin, depuis 1975, Les occasions se sont muLtipLi6es de coLlabonation avec Les
aides biLateraLes des pays de LT0PEP ainsi qutavec Les Fonds Arabes (2).  Les
partic'ipations  arabes dans Lgs cofinancements mis en oeuvre dans Les Etats ACP
ont drones et deja atteint un niveau comparable aux interventions  de La Banque
l'4ondiaLe. Ce r6suLtat doit 6tne considere  comme tnds encourageant :  i L incite
) poursuivre et d intensifier La coop6ration trianguLaire.
un montant de 1.209 MUCE, sont
et La Communaut6 (Etats membres  11
en pr6paration, un montant totaL




de 880 mi L
42 %.
en cours de r6a L i sat i on, pout'
par Les Fonds arabes (24 %)
14 %), Pour 7 autres projets
Lions dtUCE, Les financements
+  ah  |  ^  ^,. LqvLqdu-17-
La repartition sectorielIe des jnterventions du FED - priorit6  au deveLoppement ruraL
araitre Ia Pliorit6  accord6e en
moyenne au d6veloppement ruraL (agricuItur"e -  elevage -  piscicuLture -  hydrauLique
ruraLe etc,)  auqueL sont affectes plus de 39 % des credits disponibtes. Vjennent
ensuite Les infrastructures  6conomiques (27 %), te d6veLoppement sociaL (1216  %)
et L'industrialisation (11,9 7").
La ventiLation sectorieILe des credits deja engag6s ne fait  pas apparaitre les m6mes
pnoportions. CeLLe-ci comprend en effet  Les projets r"6gionaux ou La part de Lragri-
cuItune est mjnime, et Les cap'itaux d risque destin6s essentieLLement  d Lrindustriati-
sation. En outre, au cours de cette premiere periode dtapplication de La Convention,
Les d6cisions de financement ont port6 sur tes projets dont Ia pr6paration 6tait  Ia
pLus avanc6e et ne refLetent donc pas lrimportance  respective des divers secteurs
teLLe ou'eLLe se traduina dans Les r6aLisations definitives.
LES DECISIONS DE FINAT\JCEMENT  AU TITRE DU FED PAR SECTEUR DIINTERVENTION
1/4/76 -  7/7/78
MIO UCE
Industrialisation  et Tourisme
D6veIoppement  nura L
Inf rastructure 6conomique













TotaL des interventions vent'i labLes 100
-  Dans Le secteun des infr.astructures  6conomjques/ Les projets touchent Les divers
caticn.MaisLesroutesetpontsrepr6sentent
de tres loin  Les credits Les pLus importants ;  226 miLLions dIUCE/ soit prds de
90 Z des finencements affect6s a ce secteur. Les besoins dans ce domaine restent
en effet  immenses et  Les r6aLisations  conditionnent  dans une Large mesure Le
d6veLoppement des djverses r6gions et secteuns des pays ACP. Les projets routiens
appr"ouv6s (sans compter Les etudes) repndsentent  pLus de 1.800 kms.
-  Le secteur cleveLoppement sociaL regroupe a La fois des depenses dtinfrastnuctune/
nmat'i on.
Le poste Le pLus important concerne Les programmes de boulses : pLus de 71 miLLions
d'UCE qui permettent notamment de former environ 3.800 cadres pr^inc'ipalement  dans les
secteuns technoLogiques et agricoLes. Cette fonmation est assun6e pour Les 2/3
des bounsiers dans Les pays ACP'
Viennent ensuite Les projets d'infrastnucture  de fonmation (39 lvlUCE) et de sante
(24 MUCE), Ltaccent 6tant mis poun ce dernien secteur sun Les petites unit6s sani-
tai nes ruraLes.
Dans le secteur de IthydrauI ique t]orientation  g6n6raLe des programmes privi Legie
de m6me Les zones.rrTfEJ  (65 Z du totaL) et notamment  Les projets draLimentat'ion
en eau potabLe.
/LES PROJ ETS DE DEVELOPPEIVIENT  RURAL/
aLretenuSdansLespro9rammeSindicatifsdes vy,  sr'r"rv  v  vv
Etats ACp rep16sentent  environ 39 7, des fjnancements, 30 % etant affectes aux
pnojets sp6cifiquement agricoLes15  % e LreLevage et ir La piscicuLture,  4 7" A
LIhydnaulique  ruraIe.-18-
Les 150 projets specifiquement  agricoLes se
D6veLoppement  integ16 :
CuLtunes de raPPort
Am6nagement s hydroag r j co Les :
lvli cnor6aL  i sat ions ;





Cette ventiLation de L'aide agnicoLe communautair^e  montre bien Ltimportance  attach6e
par Les Etats ACP et  La Commission au deveLoppement runaL int6gr6 visant A creer
Les conditions  pour aboutin d une augmentat'ion sensibLe de La pnoduction vivridre
(.riz, niL, sorgho  etc.).  Cette approche int6916e devrait penmettre que Les vivres
deviennent des "cash crops" au m6me titre  que Les cuLtunes industrieLLes drexportation.
La neuss'ite de ces en6rations  est fond6e sur une appnoche  int6gr6e visant  :
-  Ltaccnoissement des rendements  parr-tappLicat'ion de techniques cuLturaLes  adequates
(actions semencieres/ caLendrier agri coLe, travai L du soL, fumure min6raLe" ". ) et
rn'i se en oeuvne de mesures permettant un abajssement du pt"ix de revient;
-  La vaLor.isat'i  on de La pr"oduction en vue de dorrner au producteur un pri x drachat pLus
r.6mundrateur : or"ganisation  de La commenciaLisation  primaire, cr6ation de n6seaux na-
tionaux de stockage/ transfonrnat'ion  des produits au niveau pr"imaine et au niveau in-
dustr"ieL pan La cr6ation d'ateLiers  de tnansforrnation;
-  LramdLioration des conditions g6n6naLes du miLieu nunaL sur'les plans 6conomique,
sociaL et sanita.i re.
Le deveLoppement  cles cuLtures de r^apport, souvent associe dtaiLLeur^s a Lram6lioration
Ces cuLtur^es vivnieres, vise-tiequemment b divensif ier  Les pr"oductions, que ceLLes-ci
soient destin6es d Ltexportation ou A l'approvisjonnement du manche LocaL (par exemple
theicuLture au Soudan et en Zambie,  paLmier a huiLe au Zaire, coton en Guinee-Bissau
etc.)
Les secteurs de LteLevage et de La p6che pnennent  une importance accrue dans Les
prograrnmes de deveLoppemenT en vue dtam6L'i orer. Le nir.reau nutr"itionneL des populations
pan un pLus grand apport de proteines : 53 projets figunent dans Les programmes
jndicatifs,  pLus d'une vingtaine 6tant drones et dej) engages.
De faCon gentir.aLe  La mise en oeuvne des programnes de developpenent nuraL progresse
I  un r^ythme satisfaisant : dans 25 pays au mojns Le taux des engaEenents  Cepasse
50 it et dans 13 pays 'iL atteint  90 e 100 %.
Les mi cnor"6a L i sat'i onj;
Cette for"muLe, qui est Ltune des innovations  de La Convention  de l-omei, est parti-
cuLir)r.ement bien adaptee aux petits pr"ojets en miLieu nuraL. ELLe per"met draffecter
un c16djt gLobaL )  un ensemble de n6aLisations pnoposees par LtEtat ACP sous forme
de prognamme annueL. Les projets pnoposes doir,ent pnovenir de Ltinitiatjve  des
coLLectjvjtes  LocaLes qui assunent par aiLLeur"s une partie dur financement,  Le pLus
souvent par Ltapport de mat6r^iaux et de ma'i n-droeuvre.
21 p-cgrammes annueLs ont ete approuv6s jusqur) present pour^ un co0t gLobaL de pres
de .,J mi [|.ions cl 'UCE dont Le FED prend en charge envinon 40 %. Ces pnogrammes
corir-:lpondent i  pLus dtun mi L Lier" de p.et jts  pr"ojets. essentieL  Lement en domaine
rurcr;. : puits, ir,frastructune sociaLe, pistes, stockage et march6s, traitement
des  recoltes-  ilpjn:finn  el prt:ne  ctC. uvrLrJ,  rr  I  r:Jq  svvvy!  v!-19-
/LE DEVELOPPEMENT  INDUSTRIEL/
Les moyens dr intervention financi6re
La promotion du d6veIoppement industrieL des
fois par [e FED et par [a BEI, les moyens  de
combin6s.
La BEI dispose, sur ses ressources propres 6s390 milIions dtUCE destin6s i  des
pr€ts, pr6ts qui peuvent b6neficier drune bonification d'inter6t  de 3 7" p16Lev6e
sur Le FED (une somme de 100 Mio drUCE a 6te 16serv6e i  cette intention). Ltint6r6t
stetabli ators entre 5 et 6,5 %, La dur6e du pr6t variant entre 10 et 15 ans. La
Banque gere par aiLIeurs Les credits disponibtes sur Le FED (97 Mio UCE) au titre
des operations  de capitaux i  risque, technique nouveLLe pr6vue par la Convention
de Lom6, dont La soupLesse  est part'i cuti6rement bien adapt6e aux investissements
dans Les pays les pLus defavoris6s.
Le FED quant i  lui  peut intervenir par voie de subventions  ou de pr6ts sp6ciaux
(taux dtint6r6t de 1 %, dur6e de 40 ans, diff616 dramortisseement de 10 ans).
Au 7/7/78 Le bil.an des engagements dans Le secteur industriet. se p16sente de Ia
facon suivante  :
Etats ACP peut Etre financ6e i  ta
Irun et de Itautre 6tant draitteurs
-  pr€ts ordinaires de Ia BEI :
-  capitaux A risque :




(y compris bonification d' int6rdt)
- pr€ts speciaux z  9011 MUCE
soit au totaL 369,1  MUCE
Les projets
- La production et Le transport dr6[ectnicit6 repr6sente 22 %
et 56 % des interventions du FED. Ces op6rat'ions concernent
barrages  au Ghana, au Cameroun et au MaIawi.
Un exempLe: [e Earrage de Kpong au Gl]ana.
ce projet qu  ruction dtun barrage
t'insta[|"ation  dtune centraIe eLectrique deya'i t permettre  au
couvrir ses besoins en 6lectricite jusque 1985. IL permettra
Lr i rrigation de 6.000 hectares.
Sur un 6o0t totaL de 213 mil-Lions drUCE, Le FED intervient par un pr6t
a conditions sp6ciaLes de 9 mi[[jons drUCE et  La BEI par un pr6t de
10 Mio d'UCE. Les Fonds arabes fournissant  65 miLt'ions, Le soLde 6tant





-  Le Secteun industrieL pr.oprement  dit  represente plus de 60 % des interventions
de [a BEI.
plusieurs projets agro-industriets  (projets sucriers et hui teries) visent Le
d6veIoppement des p|5f,tE-tTonset-[a transformation sur pLace de La production,
dans une perspective ir la fois de diversification 6conomique  et de r6duction
de La d6oendance ext6rieure.
Lrindustrie des mat6r'ieux de construction, ind'ispensabIe  au d6veLoppement d'une
6conomie moderneJa'i t  Itobjet 69aIement dr'i mpontants projets-  pu1 re ses concours
destin6s )  des cimentenies  au Cameroun, au l(enya et au Zaire, La Banque a contribu6
au financement du compLexe r6gionaL des "Cimenteries de ItAfrique de. LrOuest(CIMAO)
situe au Togo mais qui interesse aussi La C6te drlvoire et  Le Ghana, et rep16sente
Lrun des pnemiers et  Le pLus important  exempte de coop6ration industrieLLe et
commencjaLe entre pLusieurs pays dtAfrigue de LtOuest,
La BEI a 69aLement participe A La r6atisation de projets dans La chjmie (une usine
de furfuraI au Kenya), Le textiIe  (une usine de toiLe en Tanzan'ie), ['industnie
miniere et m6tat Lurgique (une fonderie de cassjtenite au Rwanda)  -
des pr6ts cie La BEI,
notamment dr importants
2-20-
F'inancement des petites et moyennes  entrepni ses
Le d6veLoppement  des petites et moyennes  entnepnises dans les pays
des nouvettes orientations  retenues oar La Convention. CeLLe-ci  a
effet  les modaIjtes de financement appnopli6es  aussi b'ien pour Le
La BEI : des pr6ts peuvent 6tre consentis a des organ'ismes ACP de
ou en faveun de Banques de d6veLoppement. Crest ainsi que 15 7. des
par [a BEI ont 6te accord6s i  des Banques de developpement.
-  Assi stance et transfert de techno Loqie
ratsACPdLarecherchescientifiqueettechnique
se traduira sans nuI doute par une intensification  des actions mendesdans  ce domaine.
Dtores et d6ja Le FED a prjs une decision de financement drun montant cje 3 MUCE pour
un projet n69'ional de lutte  contre traftatoxine, projet int6ressant  tous Les pays
producteurs dr arachide.
Mais clest tout particutidrement  dans Ie domaine de L'utitisation  des 6nengies
nouveLtes que les actjons se muLt'ipLieront.
En ce qui concerne ttenergie soIaire, Ia Commissjon a soutenu un effort  constant
pour la promotjon de cette technoIogie dtavant-garde par Ia s6Lection dr6quipements
suffisamment fiabLes pouvant 6tre int6gres dans plusieurs types de projets financ6s
sur Les ressources du FED. Une premi6re appLication prat'ique a pu 6tre ainsi intro-
duite dans un projet agricoLe en Mauritanie (intensjfication de La pnoduction agri-
cole dans ta valLee du fLeuve SenegaL).  Une pompe soLaire de 10 KtJ sera affect6e d
Irirrigation  drun p6rimetre rizicoLe de 20 ha. Le coOt de Lrop6ration "soLaire"
a 6t6 estime d 520.000 UCE. Un deuxieme projet a pour objet de permettre a un
organisme de recherche nessortissant drun Etat ACP, LT0NERS0L (0ffice  Nigerien
de t'Energie SoIaire), dtinstalLer deux pompes soLaires de 5 b 10 KW destin6es  A
Ltirrigation de 2 p6rimdtres de 10 et 20 ha (subvention du FED de 550.000 UCE pour
La fourniture et LrinstaLLation des 2 pompes soLaires; contribution ni96rienne de
105.000 UCE pour Lram6nagement des pen'imetres).
Enfjn un projet est en cours drinstruction visant LrinstaLLation d'une prem'idre





prAts consenti  s
Par ai[eurs des 6tudes ont ete entreprises  sur
de m6tasse de canne d sucre, Itqlcool etant
comme carburant domestioue.
La product'i on dr6thanoL ii pantir
destine A se substituer au bois
Le Centne pour Ie D6veLoppement  IndustrieL (C.D.I.)
Le CDI 6tant un organisme op6nationne[, ses jnterventions sont de nature pratique,
ax6es sur des reaIisations  industniet  Les concrdtes et visant, pour Iressentiel,
llinformation,  La pnomotion des contacts entre tes industrieLs ACP et europ6ens,
ainsi que La definitjon des actions n6cessaires  pour assurer La bonne reaLisat'ion
et La bonne gestion des projets. Les Etats ACP, les Etats membres de La Communaute,
La Commission et  La BEI, assurent Lronientation et  Le contr6le du CDI au sein du
Comit6 de coop6ration industrieILe. Ce Comite veiLLe b La coordination des inter-
ventions du CDI, dtune part, avec Les autres 6L6ments  de La coop6ration industrie[[e
comnrunautaine,  teLs quri Ls ont 6t6 6num6r6s ci-dessus et,  drautre part,  avec Les
orjc.ntatjons que Les Etats ACP entendent donner a Leur industriaLisation  et A La
coiJperation des industrieLs priv6s 6trangers. La Commissjon et  La BEI/ en ce qui
Les concerne, entnetiennent des r^appor^ts etnoits et reguLiens  drinformation  et
de concertation avec Le CDi.
Lrannrie 1977 a 6t6 marqu6e par une activite  soutenue du Comite de coopenation
industnieLle qui a permis au CDI drentamen assez napidement ses activites.  A La
sujte des travaux de ce Comite, une serie'de decisions ont ete prises/ tant dans
le domaine institutionneL (composition du Consei L Consultatif du CDI) que r6gLementaire
(r^egLement financier, regime du pensonneL,  recnutement  du pensonneL,  budget).
Apr^ds son denanrage, au debut de 1977, Le CDI a entrepnis La promotion drune centaine
de projets industrieLs, dont une moitie provenant des Etats ACp.
Le CDI est constitu6 pan trois  d6partements charg6s respectivement  de Lrinformation
des projets, de La technoLog'i e et de Ia format'i on, qu'i constituent Ies trois  pri nci-
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ECHANGES  ENTRE LES ACP ET LES ETATS MEMBRES  DE LA CEE.











































ACP Mrds.  UCE












































INFORMATIONS A LA PRESSE DU GROUPE DU PORTE PAROLE
Langues di sponjbLes
P-13 -  fevrier 1975 -  siqnature de La
ConventiondeLonr€  FDINE
P-31 -  juin 1975 -  entr6e en vigueur du r6gime
des6changes  FDINE
P-25 -  mars 1976'  entr6e en vigueur de La
FDINE Convent i on
P-53 - ju'iLtet 1976 - premiire ann6e d'apptication
duSTABEX  FDINE
P-29 -  mars 1977 -  La convention de Lom6 un an
aprds son entrde en vigueur  F D N I  E
P-18 -  f6vrier 1978 -  Negociations pour Le renouvel-
Lement de La Convengion de Lome F D N I  E
NOTE D'INFORI4ATION  DE LA DIRECTION GENERALE DE L'INFORMATION
-  Convention ACP -  CEE de LOME
textes et cornmentaires  99/75  F D N E
-  Dossier Lom6 (numero spec'i aL
du Courrier CEE-ACP)  F E
-  Convention de Lom6 : stabi Lisation des
recettesdtexoortation  94/75  FDINE
-  La Convention de Lomd -
Europe/Afri que -  Carai bes-Paci fi que  129176  F D N E
-  LrAccds des entreorises aux march6s
financ6s par Le FED - edition 1977  F D I N E
-  ReLations commerciales  CEE/ACP  d paraitre
-  C6te dllvoire  d paraitre
-  Soudan  d paraitre
-  ILe l'laurice  il paraitre
-  La Communaut6  europeenne et L'Af riq'.re  166/77  F E D N
AustraLe
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